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ﻳﻬﺪف ه ﺬا اﻟﺒﺤ ﺚ إﻟ ﻰ ﺑﻴ ﺎن ﻣﻨﺰﻟ ﺔ آﺘ ﺎب ﺑﺪاﻳ ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬ ﺪ ﺑ ﻴﻦ ﻣﺼ ﺎدر اﻟﻔﻘ ﻪ اﻟﻤﻘ ﺎرن،
واﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ ﺑ ﻪ ،وﺑﻤﻮﺿ ﻮﻋﺎﺗﻪ ،وآ ﺬﻟﻚ اﻟﺘﺮﺟﻤ ﺔ ﻟﻤﺆﻟ ﻒ آﺘ ﺎب ﺑﺪاﻳ ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬ ﺪ ،وإﺑ ﺮاز
ﻣﺼ ﻄﻠﺤﺎﺗﻪ ﻓ ﻲ آﺘﺎﺑ ﻪ ،واﻟﻤ ﻨﻬﺞ اﻟ ﺬي ﺳ ﺎر ﻋﻠﻴ ﻪ ودراﺳ ﺘﻪ ،وآ ﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ ﺑﺎﻟﻜﺘ ﺐ اﻟﺘ ﻲ
ﺧﺪﻣﺖ آﺘﺎب ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﺸﺮح ،أم ﺗﺨﺮﻳﺞ أﺣﺎدﻳﺜﻪ ،أم دراﺳﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ،
وﺑﻴ ﺎن ﻣ ﻨﻬﺞ ﻣﺆﻟﻔﻴﻬ ﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ ،وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺮﺟ ﻮع ﻟﻜﺘ ﺎب ﺑﺪاﻳ ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬ ﺪ ،واﻟﻜﺘ ﺐ اﻟﺘ ﻲ
ﺧﺪﻣﺘﻪ ،وآﺘﺐ اﻟﺘﺮاﺟﻢ ،واﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ.

•
•

ﺃﺟﻴﺰ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ .٢٠٠٦/٤/٢٥
ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ  -ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ،
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ.
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ﻣـﻘـﺪﻣـﺔ:
ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ،ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﻭﻋﻠـﻰ ﺁﻟـﻪ ﻭﺻـﺤﺒﻪ
ﺃﲨﻌﲔ.
ﺇﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺍﳊﻔﻴﺪ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﻘـﻪ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ ،ﻭﻗﺪ ﲤﻴﺰ ﺑﺘﺮﻛﻴﺰﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺃﻣﻬﺎﺕ ﻣﺴـﺎﺋﻞ
ﺍﻟﻔﻘﻪ؛ ﻭﻷﳘﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ؛ ﻭﺃﳘﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺭﺃﻳﺖ ﺃﻥ ﺃﻛﺘﺐ ﻋﻨﻪ ،ﻭﻋﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ،ﻭﻣﻨﻬﺠـﻪ
ﻓﻴﻪ ،ﻭﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﺧﺮﻯ ﳝﻜﻦ ﺇﳚﺎﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 .١ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘـﺎﺭﺉ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ
ﺗﺒﲔ ﺑﻌﺾ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻻ ﲨﻴﻌﻪ؛ ﳑﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺑﺼـﻮﺭﺓ
ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻛﺬﻟﻚ.
 .٢ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ﱂ ﻳﺒﻴﻦ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻪ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ ،ﻭﺇﳕﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻌـﲎ
ﺍﺻﻄﻼﺣﲔ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻭ ﻫﺬﺍﻥ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﺎﻥ ﱂ ﻳﺒﻴﻦ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﻤﺎ ﻋﻨﺪ
ﺃﻭﻝ ﺫﻛﺮ ﳍﻤﺎ ،ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﲟﻜﺎﻥ ﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ؛ ﳑﺎ
ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺇﺑﺮﺍﺯﻫﺎ ،ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﻭﻟﻠﻜﺘﺐ ﺍﻟﱵ ﺧﺪﻣﺘﻪ.
 .٣ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﻛﺘﺐ ﻭﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﻣﻦ ﺍﳌﻬﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ
ﺎ ،ﻭﲟﻨﻬﺞ ﻣﺆﻟﻔﻴﻬﺎ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﱵ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ
ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ.

]<<ÝNLLS<†è^ßè<I{âMPNT<IÝ†¦<Iáæ†ÃÖ]æ<Ä‰^jÖ]<‚ÃÖ

٣٤٦

<

<
<
<
<
<
<
<
<
<
2

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2007/iss29/6

??? ????? ????? ??????? ?????? ??????? ????? ???? Alnoor:

×@ éîÏ@éÐÛûß@wèäßë@†–nÔ½a@òíbèãë@†èna@òía†i@lbn

ﻭﺧﲑ ﻣﻦ ﻳﺒﻴﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻫﻮ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻧﻔﺴﻪ؛ ﻟﺬﺍ ﺃﻧﻘـﻞ
ﻛﻼﻣﻪ ﰲ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺣﻴﺚ ﻭﺟﺪﺗﻪ ،ﻭﻣﺎ ﱂ ﺃﺟﺪﻩ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﰲ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ،
ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺗﻌﻠﻴﻖ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻈﺎﰐ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ ﻗـﺮﺍﺀﰐ
ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻣﻊ ﺫﻛﺮ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ،ﻭﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺍﳍﺎﻣﺶ.
ﻭﻗﺪ ﺍﺷﺘﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﻣﻘﺪﻣﺔ.
 ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ :ﺗﺮﲨﺔ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ.
 ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﻭﺎﻳﺔ ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ.
 ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ.
 ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﻣﻼﻣﺢ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ.
 ﺧﺎﲤﺔ.
 ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ.

אא 
א 

ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺮﲨﺔ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .١ﺍﲰﻪ ﻭﻛﻨﻴﺘﻪ.
 .٢ﻣﻮﻟﺪﻩ.
 .٣ﺷﻴﻮﺧﻪ.
 .٤ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ.
 .٥ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
 .٦ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ.
 .٧ﺳﲑﺗﻪ.
 .٨ﻣﻨﺎﻗﺒﻪ.
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 .٩ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻔﻠﺴﻔﺔ.
 .١٠ﳏﻨﺘﻪ.
 .١١ﻭﻓﺎﺗﻪ.
Wא W
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺍﻟﺸﻬﲑ ﺑﺎﳊﻔﻴﺪ ،ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﻗﺮﻃﺒﺔ،
ﻭﻗﺎﺿﻲ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺎ ،ﻳﻜﲎ ﺃﺑﺎ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ،ﻭﺍﺷﺘﻬﺮ ﺑﺎﳊﻔﻴﺪ ﲤﻴﻴﺰﺍ ﻟﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ ﺍﻟﻔﻘﻴـﻪ ﺍﳌـﺎﻟﻜﻲ
ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺭﺷﺪ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻜﲎ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺄﰊ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ
ﻗﺮﻃﺒﺔ ﻭﻗﺎﺿﻲ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺎ).(١
 WW

ﻭﻟﺪ ﰲ ﻗﺮﻃﺒﺔ ﺳﻨﺔ) ٥٢٠ﻫـ( ،ﻭﺃﺩﺭﻙ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺟﺪﻩ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺷﻬﺮﺍ).(٢
 WW
ﻋﺮﺽ ﺍﳌﻮﻃﺄ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻭﺍﺳﺘﻈﻬﺮﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻔﻈﺎ ،ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻘﺎﺳـﻢ ﺑـﻦ
ﺑﺸﻜﻮﺍﻝ ،ﻭﺃﰊ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺴﺮﺓ ،ﻭﺣﺪﺙ ﻋﻨﻪ ﺑﺄﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ،ﻭﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑـﻦ
ﲰﺤﻮﻥ ،ﻭﺃﰊ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﻭﺃﺟﺎﺯﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳌﺎﺯﺭﻱ ،ﻭﺍﺷـﺘﻐﻞ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺃﰊ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺭﺯﻕ ،ﻭﺃﺧﺬ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻄﺐ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺑﻦ ﺣﺰﺑﻮﻝ ،ﻭﺃﰊ ﺟﻌﻔﺮ
ﺍﺑﻦ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻭﻻﺯﻣﻪ ﻣﺪﺓ ،ﻭﺃﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﳊﻜﻤﻴﺔ)- (٣ﺭﲪﻬﻢ ﺍﷲ -
)(١
)(٢
)(٣

ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮﻥ ﺍﻟﻴﻌﻤﺮﻱ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ،ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻋﻴـﺎﻥ ﻋﻠﻤـﺎﺀ ﺍﳌـﺬﻫﺐ،
)ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ( ،ﺹ ،٢٨٤ :ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﳌﺮﻋﺸﻠﻲ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﲢﻘﻴـﻖ ﻛﺘـﺎﺏ:
ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺃﰊ ﺍﻟﻔﻴﺾ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻐﻤﺎﺭﻱ ﺍﳊﺴﲏ) ،ﺑﲑﻭﺕ :ﻋـﺎﱂ
ﺍﻟﻜﺘﺐ١٤٠٧ ،ﻫـ١٩٨٧ ،ﻡ( ﻁ  ،١ﺝ ،١ :ﺹ.٢١ :
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﻜﺮﻱ ،ﺷﺬﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻷﺭﻧﺆﻭﻁ ،ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻷﺭﻧﺎﺅﻭﻁ )،ﺩﻣﺸﻖ :ﺩﺍﺭ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ١٤٠٦ ،ﻫـ( ،ﻁ  ،١ﺝ ،٤ :ﺹ.٣٢٠ :
ﺍﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮﻥ ،ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ ﺍﳌﺬﻫﺐ ،ﺹ ،٢٨٤ :ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﻳﺒﻚ ﺍﻟﺼﻔﺪﻱ ،ﺍﻟﻮﺍﰲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ،ﲢﻘﻴـﻖ:
ﺃﲪﺪ ﺍﻷﺭﻧﺎﺅﻭﻁ ﻭﺗﺮﻛﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ) ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ١٤٢٠ ،ﻫـ٢٠٠٠ ،ﻡ( ،ﺝ ،٢ :ﺹ،٨٢-٨١ :
ﻣﻮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ ﺍﳋﺰﺭﺟﻲ ،ﻋﻴـﻮﻥ ﺍﻷﻧﺒـﺎﺀ ﰲ ﻃﺒﻘـﺎﺕ
ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻧﺰﺍﺭ ﺭﺿﺎ )ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ( ،ﺹ.٥٣٠ :
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א WW
ﲰﻊ ﻣﻨﻪ ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻮﻁ ﺍﷲ ،ﻭﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺟﻬﻮﺭ ،ﻭﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ،
ﻭﺍﺑﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺭﺷﺪ ،ﻭﺣﺪﺙ ﻋﻨﻪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺳﺎﱂ ﺍﻟﻜﻼﻋـﻲ ،ﻭﺃﺑـﻮ
ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﻄﻴﻠﺴﺎﻥ)-(٤ﺭﲪﻬﻢ ﺍﷲ .-
Wא W
ﲨﻊ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ-ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  -ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻨﻘﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،ﻭﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﲟـﺎ
ﻳﻠﻲ :ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﺍﳋﻼﻑ ،ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﺍﳊﺪﻳﺚ ،ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻄﺐ ،ﺍﻟﻔﻠﺴـﻔﺔ
ﻭﺍﳌﻨﻄﻖ) ،(٥ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺼﻔﺪﻱ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ":-ﻋﺮﺽ ﺍﳌﻮﻃﺄ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺪﻩ ،ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﻄﺐ ﻋـﻦ ﺃﰊ
ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺑﻦ ﺣﺰﺑﻮﻝ ،ﻭﺩﺭﺱ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺣﱴ ﺑﺮﻉ ،ﻭﺃﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴـﻔﺔ ،ﻭﻋﻠـﻮﻡ
ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ؛ ﺣﱴ ﺻﺎﺭ ﻳﻀﺮﺏ ﺑﻪ ﺍﳌﺜﻞ") ،(٦ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮﻥ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ":-ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﻳـﺔ
ﺃﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ،ﻭﺩﺭﺱ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﻭﱂ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ ﻣﺜﻠـﻪ
ﻛﻤﺎﻻ ،ﻭﻋﻠﻤﺎ ،ﻭﻓﻀﻼ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻓﻪ ﺃﺷﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﻮﺍﺿﻌﺎ ،ﻭﺃﺧﻔﻀﻬﻢ ﺟﻨﺎﺣﺎ ،ﻭﻋـﲏ
ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺻﻐﺮﻩ ﺇﱃ ﻛﱪﻩ ﺣﱴ ﺣﻜﻲ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺪﻉ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﻻ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﺬ ﻋﻘﻞ ﺇﻻ ﻟﻴﻠﺔ ﻭﻓـﺎﺓ
ﺃﺑﻴﻪ ،ﻭﻟﻴﻠﺔ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻪ ...ﻭﻣﺎﻝ ﺇﱃ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻫـﻞ
ﻋﺼﺮﻩ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻔﺰﻉ ﺇﱃ ﻓﺘﻴﺎﻩ ﰲ ﺍﻟﻄﺐ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﺰﻉ ﺇﱃ ﻓﺘﻴﺎﻩ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﻣﻊ ﺍﳊﻆ ﺍﻟﻮﺍﻓﺮ ﻣـﻦ
ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ،ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﻭﺍﳊﻜﻤﺔ").(٧

)(٤
)(٥
)(٦
)(٧

ﺍﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮﻥ ،ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ ﺍﳌﺬﻫﺐ ،ﺹ ،٢٨٥ :ﺍﳌﺮﻋﺸﻠﻲ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﲢﻴﻖ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ،ﺝ ،١ :ﺹ.٢٩ :
ﺍﳌﺮﻋﺸﻠﻲ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﲢﻴﻖ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ،ﺝ ،١ :ﺹ.٢٤ :
ﺍﻟﻮﺍﰲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ،ﺝ ،٢ :ﺹ.٨٢-٨١ :
ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ ﺍﳌﺬﻫﺐ ،ﺹ.٢٨٤ :
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 WW 
ﻗﺪ ﺃﻟﻒ ﰲ ﺷﱴ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺣﺼﻠﻬﺎ ،ﻛﺎﻟﻔﻘﻪ ،ﻭﺍﳋﻼﻑ ،ﻭﺍﻷﺻـﻮﻝ،
ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻄﺐ ،ﻭﺍﳌﻨﻄﻖ ،ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ) ،(٨ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮﻥ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  ":-ﻭﺃﻧـﻪ
ﺳﻮﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺻﻨﻒ ،ﻭﻗﻴﺪ ،ﻭﺃﻟﻒ ،ﻭﻫﺬﺏ ،ﻭﺍﺧﺘﺼﺮ ﳓﻮﺍ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ ﻭﺭﻗـﺔ") ،(٩ﻭﰲ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻛﺘﺎﺏ :ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ":ﱂ ﺗﺼﻠﻨﺎ ﲨﻴﻊ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﺍﻟﱵ ﺧﻠﻔﻬﺎ؛
ﻷﻥ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺣﺮﻕ ﰲ ﺃﻳﺎﻣﻪ ....ﻭﻫﺬﻩ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﲰﺎﺀ ﻛﺘﺒﻪ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺠﻢ ،ﻣﻊ
ﺫﻛﺮ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻔﻘﻮﺩﺍ ،ﻭﻣﻊ ﺫﻛﺮ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺟـﻮﺩﻩ ﺇﻥ ﻛـﺎﻥ
ﳐﻄﻮﻃﺎ ،ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺣﺼﻴﺖ ﻣﻦ ﺗﺂﻟﻴﻔـﻪ ) (٩٢ﻛﺘﺎﺑـﹰﺎ
ﻭﻫﻲ ،(١٠)"....ﻭﻻ ﻳﺘﺴﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﺬﻛﺮ ﲨﻴﻊ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ؛ ﻟﺬﺍ ﺃﺫﻛﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺃﳘﻬﺎ ﳑﺎ ﻟﻪ
ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ:
 .١ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ :ﲨﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻭﺗـﺎﺑﻌﻴﻬﻢ ﻭﻧﺼـﺮ
ﻣﺬﺍﻫﺒﻬﻢ ﻭﺑﲔ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﺜﺎﺭ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ.
 .٢ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳌﻘﺪﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﳉﺪﻩ.
 .٣ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻷﺩﻟﺔ :ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ.
 .٤ﺎﻓﺖ ﺍﻟﺘﻬﺎﻓﺖ :ﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ.
)(١١
 .٥ﻓﺼﻞ ﺍﳌﻘﺎﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﳊﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ .
 WW 
ﻭﻟﺪ ﺑﻘﺮﻃﺒﺔ ﻭﻧﺸﺄ ﺎ ،ﻭﻭﱄ ﻗﻀﺎﺀ ﻗﺮﻃﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﰊ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻐﻴﺚ ،ﻭﲪﺪﺕ ﺳـﲑﺗﻪ،
ﻭﻋﻈﻢ ﻗﺪﺭﻩ) .(١٢ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻗﻀﻰ ﻣﺪﺓ ﰲ ﺃﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻗﺮﻃﺒﺔ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻜﻴﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻨﺼـﻮﺭ
) (٨ﺍﳌﺮﻋﺸﻠﻲ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﲢﻴﻖ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ،ﺝ ،١ :ﺹ.٣١ :
) (٩ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ ﺍﳌﺬﻫﺐ ،ﺹ.٢٨٤ :
) (١٠ﺝ ،١ :ﺹ.٣٢ ،٣١ :
) (١١ﺍﻟﻮﺍﰲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ،ﺝ ،٢ :ﺹ ،٨٢ :ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺃﺻﻴﺒﻌﺔ ،ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ،ﺹ.٥٣٣-٥٣٢ :
) (١٢ﺍﻟﺼﻔﺪﻱ ،ﺍﻟﻮﺍﰲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ،ﺝ ،٢ :ﺹ.٨٢ :
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ﻭﺟﻴﻬﺎ ﰲ ﺩﻭﻟﺘﻪ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﻟﺪﻩ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﳛﺘﺮﻣﻪ ﻛﺜﲑﺍ ،ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﺑﻘﺮﻃﺒﺔ
ﻭﻫﻮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﻏﺰﻭ ﺃﻟﻔﻮﻧﺲ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﻋﺎﻡ ﺃﺣﺪ ﻭﺗﺴﻌﲔ ﻭﲬﺴـﻤﺎﺋﺔ
ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﺃﺑﺎ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺣﻀﺮ ﻋﻨﺪﻩ ﺍﺣﺘﺮﻣﻪ ﻛﺜﲑﺍ ،ﻭﻗﺮﺑﻪ ﺇﻟﻴﻪ ) ،(١٣ﻗـﺎﻝ ﺍﺑـﻦ
ﻓﺮﺣﻮﻥ":ﻭﲪﺪﺕ ﺳﲑﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﻘﺮﻃﺒﺔ ،ﻭﺗﺄﺛﻠﺖ) (١٤ﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻠﻮﻙ ﻭﺟﺎﻫﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻭﱂ
ﻳﺼﺮﻓﻬﺎ ﰲ ﺗﺮﻓﻴﻊ ﺣﺎﻝ ،ﻭﻻ ﲨﻊ ﻣﺎﻝ ،ﺇﳕﺎ ﻗﺼﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﱀ ﺃﻫﻞ ﺑﻠﺪﻩ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻭﻣﻨـﺎﻓﻊ
ﺃﻫﻞ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ").(١٥
 WW
ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺐ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ﰲ ﺃﻣﻮﺭ ﻋﺪﻳﺪﺓ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 .١ﻓﻀﻠﻪ ﻭﺷﺮﻓﻪ ﻭﺗﻮﺍﺿﻌﻪ :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻋﻲ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ":-ﻭﱂ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ ﻣﺜﻠـﻪ
ﻛﻤﺎﻻ ﻭﻋﻠﻤﺎ ﻭﻓﻀﻼ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻓﻪ ﺃﺷﺪ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﺗﻮﺍﺿـﻌﺎ ،ﻭﺃﺧﻔﻀـﻬﻢ
ﺟﻨﺎﺣﹰﺎ").(١٦
 .٢ﺣﺴﻦ ﺳﲑﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ).(١٧
 .٣ﲰﻮ ﻗﺪﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺻﺮﻓﻪ ﻟﻌﻤﺮﻩ ﰲ ﻃﻠﺒﻪ ﻭﻧﺸﺮﻩ :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻋﻲ":ﻭﻋﲏ ﺑـﺎﻟﻌﻠﻢ
ﻣﻦ ﺻﻐﺮﻩ ﺇﱃ ﻛﱪﻩ ﺣﱴ ﺣﻜﻲ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺪﻉ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﻻ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﻨﺬ ﻋﻘـﻞ ﺇﻻ
ﻟﻴﻠﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺑﻴﻪ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻪ ،ﻭﺃﻧﻪ ﺳﻮﺩ ﰲ ﻣﺎ ﺻﻨﻒ ﻭﻗﻴﺪ ﻭﺃﻟﻒ ﻭﻫﺬﺏ
ﻭﺍﺧﺘﺼﺮ ﳓﻮﺍ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ ﻭﺭﻗﺔ ....ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻔﺰﻉ ﺇﱃ ﻓﺘﻮﺍﻩ ﰲ ﺍﻟﻄﺐ ﻛﻤـﺎ
)(١٣
)(١٤
)(١٥
)(١٦
)(١٧

ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺃﺻﻴﺒﻌﺔ ،ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ،ﺹ.٥٣١ :
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻓﺎﺭﺱ":ﺍﳍﻤﺰﺓ ﻭﺍﻟﺜﺎﺀ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﲡﻤﻌﻪ"ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻦ ﺯﻛﺮﻳﺎ ،ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﻘـﺎﻳﻴﺲ
ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ) ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ١٤١٥ ،ﻫـ ١٩٩٤ ،ﻡ( ،ﺹ.٥٩ :
ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ ﺍﳌﺬﻫﺐ ،ﺹ.٢٨٥ :
ﺍﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻠﺔ ،ﺝ ،٢:ﺹ.٧٤ :
ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺝ ،٢ :ﺹ ،٧٤:ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ ﺍﳌﺬﻫﺐ ،ﺹ.٢٨٥ :
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ﻳﻔﺰﻉ ﺇﱃ ﻓﺘﻮﺍﻩ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﻣﻊ ﺍﳊﻆ ﺍﻟﻮﺍﻓﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ") ،(١٨ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ
ﺃﰊ ﺃﺻﻴﺒﻌﺔ":ﻫﻮ ﺃﻭﺣﺪ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﳋﻼﻑ") ،(١٩ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ":ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ
ﺍﳊﻔﻴﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﳌﻔﱴ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ
ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ...ﻭﺗﻔﻘﻪ ﻭﺑﺮﻉ ،ﻭﲰﻊ ﺍﳊﺪﻳﺚ ،ﻭﺃﺗﻘﻦ ﺍﻟﻄـﺐ،
ﻭﺃﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺣﱴ ﺻﺎﺭ ﻳﻀﺮﺏ ﺑﻪ ﺍﳌﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺻﻨﻒ ﺍﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ
ﻣﻊ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﳌﻔﺮﻁ ،ﻭﺍﳌﻼﺯﻣﺔ ﻟﻼﺷﺘﻐﺎﻝ ﻟﻴ ﹰ
ﻼ ﻭﺎﺭﹰﺍ").(٢٠
 .٤ﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺒﻪ :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ":ﻭﺗﺂﻟﻴﻔﻪ ﻛﺜﲑﺓ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻄـﺐ
ﻭﺍﳌﻨﻄﻖ ،(٢١)"....ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮﻥ":ﻭﻟﻪ ﺗﺂﻟﻴﻒ ﺟﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋـﺪﺓ") ،(٢٢ﻭﻗـﺎﻝ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻋﻲ":ﻭﻟﻪ ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ ﺟﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ").(٢٣
 .٥ﺻﺮﻓﻪ ﳉﺎﻫﻪ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ).(٢٤
 WW 
ﲨﻊ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻛﺜﲑﹰﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻠﻴﺔ ﻭﺑﺮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﱵ ﻋـﺮﻑ
ﺎ ،ﻭﺑﺮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،ﺣﱴ ﻋﺮﻑ ﺑﻔﻴﻠﺴﻮﻑ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺼﻔﺪﻱ":ﻭﺃﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻠـﻢ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ؛ ﺣﱴ ﺻﺎﺭ ﻳﻀﺮﺏ ﺑﻪ ﺍﳌﺜﻞ").(٢٥

)(١٨
)(١٩
)(٢٠
)(٢١
)(٢٢
)(٢٣
)(٢٤
)(٢٥

ﺍﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻠﺔ ،ﺝ ،٢ :ﺹ.٧٤ :
ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﰲ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ،ﺹ.٥٣٠
ﺷﺬﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﺝ ،٤ :ﺹ.٣٢٠:
ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .
ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ ﺍﳌﺬﻫﺐ ،ﺹ.٢٨٥
ﺍﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻠﺔ ،ﺝ ،٢ :ﺹ.٧٤ :
ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺝ ،٢ :ﺹ ،٧٤ :ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ ﺍﳌﺬﻫﺐ ،ﺹ.٢٨٥
ﺍﻟﻮﺍﰲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ،ﺝ ،٢ :ﺹ.٨٢-٨١ :
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ﻭﻗﺪ ﻃﻠﺐ ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺛﺎﱐ ﺃﻣﺮﺍﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ
ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺃﺭﺳﻄﻮ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﻳﻌﺎﺯ ﻣﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻄﻔﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﳋﺎﺹ ﻟﻸﻣـﲑ،
ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﺬﺭ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﻐﺎﺭﰊ ﻭﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﺣﻴـﺚ ﻳﺴـﻴﻄﺮ
ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﺪﺍﺀ ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺃﻇﻬﺮ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻭﺣﺒﻪ
ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ ،ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﳋﺺ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺃﺭﺳﻄﻮ ،ﻟﻴﻜﺴﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻟﻘﺐ"ﺍﻟﺸﺎﺭﺡ
ﺍﻟﻜﺒﲑ".
ﻭﱂ ﻳﻜﺘﻒ ﺑﺎﻟﺸﺮﺡ ﻭﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺍﳊﺮﰲ ﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺃﺭﺳﻄﻮ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﻛﻤﻠـﻬﺎ ﻭﺍﺳـﺘﺨﺮﺝ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎﺎ ﱂ ﻳﺼﺮﺡ ﺎ ﺃﺭﺳﻄﻮ ﻧﻔﺴﻪ.
ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻑ ﻋﻨﻪ ﺍﳓﻴﺎﺯﻩ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻷﺭﺳﻄﻮ ،ﻭﻣﺒﺎﻟﻐﺘﻪ ﰲ ﺍﻹﺷﺎﺩﺓ ﺑﻪ ،ﻭﺗﻌﺼﺒﻪ ﻟﻠﻔﻠﺴـﻔﺔ
ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﺎﺭ ﻏﻀﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ،ﳑﺎ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﰲ ﻧﻜﺒﺘﻪ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﻘﻠـﺐ ﻓﻴﻬـﺎ
ﺍﻷﻣﲑ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺠﺮﺩﻩ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻭﻧﻔﺎﻩ ،ﻭﻟﻘﺪ ﺷﺎﻉ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻧﻘﺪ ﺃﰊ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ
ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻭﻷﺭﺳﻄﻮ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ"ﺎﻓﺖ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ" ،ﻭﻗـﺪ ﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﺑـﻦ ﺭﺷـﺪ ﰲ
ﻛﺘﺎﺑﻪ"ﺎﻓﺖ ﺍﻟﺘﻬﺎﻓﺖ" ،ﻭﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﳓﻴﺎﺯ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻷﺭﺳﻄﻮ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﺘﻒ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺮﺩ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ﰲ )ﺎﻓﺖ ﺍﻟﺘﻬﺎﻓﺖ( ،ﻭﺇﳕﺎ ﺭﺩ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﰊ ﻭﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ،ﺯﺍﻋﻤﺎ ﺃﻤﺎ ﱂ ﳛﺴﻨﺎ
ﻓﻬﻢ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﺭﺳﻄﻮ ﻟﻘﻠﺔ ﲢﺼﻴﻠﻬﻤﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ).(٢٦
ﻭﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺑﲎ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﻭﺳـﻴﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻـﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳊـﻖ ،ﻓﻘـﺪ
ﻗﺎﻝ":ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ،ﺃﻋﲏ ﻣـﻦ
ﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ،ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺇﳕﺎ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺻﻨﻌﺘﻬﺎ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻛﻠﻤـﺎ
) (٢٦ﺍﻧﻈﺮ :ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺑﺸﲑ ﺇﻣﺎﻡ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺪﺧﻠﻴﺔ ﻣﻴﺴﺮﺓ) ،ﺍﳋﺮﻃﻮﻡ :ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴـﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘـﺐ
 ١٤١٨ﻫـ ١٩٩٨ ،ﻡ( ،ﻁ  ،١ﺹ.٣٥١-٣٤٤ :
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ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺼﻨﻌﺘﻬﺎ ﺃﰎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺼﺎﻧﻊ ﺃﰎ")"،(٢٧ﻓﻼ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺇﺫﻥ ﺑـﲔ ﻫـﺪﻑ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﻫﺪﻑ ﺍﻟﺸﺮﻉ ،ﻭﻳﻔﺼﻞ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﺮﻓـﺔ
ﺍﳌﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ،ﻭﻟﻘﺪ ﺩﻋﻢ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺭﺃﻳﻪ ﺑﺂﻳﺎﺕ ﻗﺮﺁﻧﻴﺔ ،ﻭﺃﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ
ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ  ...ﻭﻳﺒﲔ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﺍﷲ ﺍﻧﻄﻼﻗـﺎ ﻣـﻦ
)(٢٨
ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﳊﺴﻴﺔ .ﻭﺗﺘﻢ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﻨﻄﻖ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ".
ﻭﺧﺘﺎﻣﹰﺎ ﻟﻠﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺑﺎﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺃﺷﲑ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﺭﺷـﺪ ﺻـﺮﺡ ﺑـﺄﻥ
ﺍﳌﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﳊﻖ ﻓﻘﻂ ،ﻭﺃﻥ ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﳊﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺮﺩ ،ﻭﳛﺬﺭ ﻣﻨﻪ ،ﻓﻘﺪ
ﻗﺎﻝ":ﻧﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻟﻮﻩ ﻭﺃﺛﺒﺘﻮﻩ ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎ ﻟﻠﺤـﻖ ﻗﺒﻠﻨـﺎﻩ ﻣﻨـﻬﻢ،
ﻭﺳﺮﺭﻧﺎ ﺑﻪ ،ﻭﺷﻜﺮﻧﺎﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻏﲑ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻟﻠﺤﻖ ﻧﺒـﻬﻨﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ،ﻭﺣـﺬﺭﻧﺎ
ﻣﻨﻪ") ،(٢٩ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ.
א WW
ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺃﺳﺒﺎﺎ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺃﺻﻴﺒﻌﺔ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ﺑﻘﻮﻟﻪ":ﰒ ﺇﻥ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻢ
ﻋﻠﻰ ﺃﰊ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺭﺷﺪ ،ﻭﺃﻣﺮ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﻴﺴﺎﻧﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺑﻠﺪ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻗﺮﻃﺒﺔ ﻭﻛﺎﻧـﺖ
ﺃﻭﻻ ﻟﻠﻴﻬﻮﺩ ،ﻭﺃﻥ ﻻ ﳜﺮﺝ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻭﻧﻘﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﲨﺎﻋﺔ ﺃﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﻼﺀ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ،ﻭﺃﻣﺮ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺃﺧﺮ ،ﻭﺃﻇﻬﺮ ﺃﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻰ ﻓﻴﻬﻢ ﺃـﻢ ﻣﺸـﺘﻐﻠﻮﻥ
ﺑﺎﳊﻜﻤﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ  -ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ -ﻭﻫﺆﻻﺀ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻫﻢ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺭﺷﺪ ،ﻭﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ
ﺍﻟﺬﻫﱯ ،ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻗﺎﺿﻲ ﲜﺎﻳﺔ ،ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻜﻔﻴـﻒ ،ﻭﺃﺑـﻮ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﰊ ،ﻭﺑﻘﻮﺍ ﻣﺪﺓ ،ﰒ ﺇﻥ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺑﺄﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﺷﻬﺪﻭﺍ ﻻﺑـﻦ
) (٢٧ﻓﺼﻞ ﺍﳌﻘﺎﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ،ﺹ ،٢٧ :ﻧﻘﻼ ﻋﻦ :ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﺮﻳﱯ ،ﺍﺑﻦ ﺭﺷـﺪ ﻭﻓﻼﺳـﻔﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺼﻞ ﺍﳌﻘﺎﻝ ﻭﺎﻓﺖ ﺍﻟﺘﻬﺎﻓﺖ) ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﱐ ١٩٩٢ ،ﻡ( ،ﻁ  ،١ﺹ.٤٠ :
) (٢٨ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﺮﻳﱯ ،ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻭﻓﻼﺳﻔﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺼﻞ ﺍﳌﻘﺎﻝ ﻭﺎﻓﺖ ﺍﻟﺘﻬﺎﻓﺖ ،ﺹ.٤١-٤٠ :
) (٢٩ﺭﺣﺎﺏ ﻋﻜﺎﻭﻱ ،ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻓﻴﻠﺴﻮﻑ ﻗﺮﻃﺒﺔ) ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ١٩٩٩ ،ﻡ( ،ﻁ  ،١ﺹ.٤٨ :
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ﺭﺷﺪ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ ﺇﻟﻴﻪ؛ ﻓﺮﺿﻲ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﻋﻨﻪ ﻭﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺳـﻨﺔ
ﲬﺲ ﻭﺗﺴﻌﲔ ﻭﲬﺴﻤﺎﺋﺔ.
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﻣﺮﻭﺍﻥ :ﻭﳑﺎ ﻛﺎﻥ ﰲ ﻗﻠﺐ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﱴ ﺣﻀﺮ
ﳎﻠﺲ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﻭﺗﻜﻠﻢ ﻣﻌﻪ ،ﺃﻭ ﲝﺚ ﻋﻨﺪﻩ ﰲ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﳜﺎﻃﺐ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﺑﺄﻥ ﻳﻘـﻮﻝ:
ﺗﺴﻤﻊ ﻳﺎ ﺃﺧﻲ ،ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺻﻨﻒ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﰲ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ،ﻭﺫﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺃﻧـﻮﺍﻉ
ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ،ﻭﻧﻌﺖ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻓﺔ ﻭﺻﻔﻬﺎ ،ﰒ ﻗﺎﻝ ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻳﺖ ﺍﻟﺰﺭﺍﻓﺔ ﻋﻨﺪ
ﻣﻠﻚ ﺍﻟﱪﺑﺮ ،ﻳﻌﲏ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﻓﻠﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﺻﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﳌﻮﺟﺒﺔ
ﰲ ﺃﻧﻪ ﻧﻘﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻭﺃﺑﻌﺪﻩ ،ﻭﻳﻘﺎﻝ :ﺇﻧﻪ ﳑﺎ ﺍﻋﺘﺬﺭ ﺑﻪ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ :ﺇﳕﺎ ﻗﻠﺖ ﻣﻠﻚ
ﺍﻟﱪﻳﻦ ،ﻭﺇﳕﺎ ﺗﺼﺤﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﻘﺎﻝ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﱪﺑﺮ").(٣٠
 WW
ﺗﻮﰲ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  -ﰲ ﺳﻨﺔ ﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﻭﲬﺲ ﻭﺗﺴﻌﲔ).(٣١

אא 
אאא 
ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 .١ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ.
 .٢ﻏﺮﺽ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ.
 .٣ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ.
 .٤ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ.
 .٥ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓﻴﻪ.
) (٣٠ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ،ﺹ.٥٣٢:
) (٣١ﺍﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮﻥ ،ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ ﺍﳌﺬﻫﺐ ،ﺹ ،٢٨٥ :ﺍﻟﺼﻔﺪﻱ ،ﺍﻟﻮﺍﰲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ،ﺝ ،٢ :ﺹ.٨٢ :
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 .٦ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ.
 .٧ﺁﺭﺍﺀ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﻭﻣﺆﻟﻔﻪ.
 .٨ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ.
 .٩ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ.
 .١٠ﺷﺮﻭﺡ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ.
 .١١ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﱵ ﺧﺮﺟﺖ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ.
 .١٢ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﻌﺾ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ.
Wאא W
ﲰﺎﻩ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ):-ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﻭﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ( ،ﻭﺑﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﺴـﻤﻴﺘﻪ
ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ":ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﰲ ﻗﻮﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ،ﺇﺫﺍ
ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ؛ ﻭﻟـﺬﻟﻚ ﺭﺃﻳﻨـﺎ ﺃﻥ
ﺃﺧﺺ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻥ ﻧﺴﻤﻴﻪ ﻛﺘﺎﺏ):ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﻭﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ(") ،(٣٢ﻭﺍﲰـﻪ
ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ):ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﻭﺎﻳﺔ ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ() (٣٣ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩﺕ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺬﺍ ﺍﻻﺳـﻢ ﰲ :ﺍﻟـﺪﻳﺒﺎﺝ
ﺍﳌﺬﻫﺐ) ،(٣٤ﻭﺍﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻠﺔ) ،(٣٥ﻭﺛﺒﺖ ﺃﰊ ﺟﻌﻔﺮ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠـﻲ) ،(٣٦ﻭﺍﻟـﻮﺍﰲ
ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎﺕ) ،(٣٧ﻭﻭﺭﺩﺕ ﻟﻪ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻫﻲ):ﺎﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﻭﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ( ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﺳﻢ ﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﰲ :ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻈﻨﻮﻥ).(٣٨

)(٣٢
)(٣٣
)(٣٤
)(٣٥
)(٣٦
)(٣٧
)(٣٨

ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ) ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ( ،ﺝ ،٢ :ﺹ.٢٩١ :
ﻃﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺅﻭﻑ ﺳﻌﺪ ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ) ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻴﻞ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ :ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻫﺮﻳـﺔ،
١٤٠٩ﻫـ١٩٨٩ ،ﻡ( ،ﻁ  ،١ﺝ ،١ :ﺹ. ٩ :
ﺍﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮﻥ ،ﺹ.٢٨٥ :
ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻋﻲ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﳍﺮﺍﺱ) ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ١٤١٥ ،ﻫـ،
١٩٩٥ﻡ( ،ﺝ ،٢ :ﺹ.٧٤ :
ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﱐ) ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ١٤٠٣ ،ﻫـ( ،ﻁ  ،١ﺹ.٥٥ :
ﺍﻟﺼﻔﺪﻱ ،ﺝ ،٢ :ﺹ.٨٢ :
)ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ١٤١٣ ،ﻫـ ١٩٩٢ ،ﻡ( ،ﺝ ،٢ :ﺹ.١٩٩٠ :
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ﻭﺃﻭﱃ ﺍﻷﲰﺎﺀ :ﻣﺎ ﲰﻰ ﺑﻪ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎﺑﻪ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﲰﻪ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻏﻠﺐ ،ﻭﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﳜﺘﺼﺮ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻻﺳﻢ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ):ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ(.
W אאא W

ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﻏﺮﺿﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﳘﺎ:
 .١ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺘﺬﻛﺮ ﺃﻗـﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﻭﺃﺩﻟﺘـﻬﻢ ﻭﺳـﺒﺐ
ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻢ :ﻗﺎﻝ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ":ﻓﺈﻥ ﻏﺮﺿﻲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻥ ﺃﺛﺒﺖ ﻓﻴﻪ
ﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﳌﺨﺘﻠـﻒ ﻓﻴﻬـﺎ
ﺑﺄﺩﻟﺘﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻜﺖ ﺍﳋﻼﻑ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻣﺎ ﳚﺮﻱ ﳎﺮﻯ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﳌﺎ
ﻋﺴﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻬﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺴﻜﻮﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻉ").(٣٩
 .٢ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﻟﻠﻔﻘﻪ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﺑﺎﻗﻲ ﺷﺮﻭﻃﻪ :ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ -
ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ":-ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﳕﺎ ﻭﺿﻌﻨﺎﻩ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﺍﺘﻬﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺭﺗﺒﺔ
ﺼﻞ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻜﺎﰲ ﻟـﻪ ﰲ ﻋﻠـﻢ
ﺼﻞ ﻣﺎ ﳚﺐ ﻟﻪ ﺃﻥ ﳛ 
ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ؛ ﺇﺫﺍ ﺣ 
ﺍﻟﻨﺤﻮ ،ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﻭﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺎﻭ ﳉﺮﻡ ﻫـﺬﺍ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ،ﻭﺬﻩ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﻳﺴﻤﻰ ﻓﻘﻴﻬﺎ ،ﻻ ﲝﻔﻆ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻟﻮ ﺑﻠﻐﺖ ﰲ
ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳛﻔﻈﻪ ﺇﻧﺴﺎﻥ ،ﻛﻤﺎ ﳒﺪ ﻣﺘﻔﻘﻬﺔ ﺯﻣﺎﻧﻨﺎ ﻳﻈﻨﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻘﻪ
ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻔﻆ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺃﻛﺜﺮ ،ﻭﻫﺆﻻﺀ ﻋﺮﺽ ﳍﻢ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﺽ ﳌﻦ ﻇـﻦ ﺃﻥ
ﺍﳋﻔﺎﻑ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻨﺪﻩ ﺧﻔﺎﻑ ﻛﺜﲑﺓ ،ﻻ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻬﺎ ،ﻭﻫﻮ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ
ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻨﺪﻩ ﺧﻔﺎﻑ ﻛﺜﲑﺓ ﺳﻴﺄﺗﻴﻪ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺑﻘﺪﻡ ﻻ ﳚﺪ ﰲ ﺧﻔﺎﻓﻪ ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻘﺪﻣﻪ
ﻓﻴﻠﺠﺄ ﺇﱃ ﺻﺎﻧﻊ ﺍﳋﻔﺎﻑ ﺿﺮﻭﺭﺓ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻨﻊ ﻟﻜﻞ ﻗﺪﻡ ﺧﻔﺎ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ،ﻓﻬﺬﺍ
) (٣٩ﺝ ،١ :ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ.
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ﻫﻮ ﻣﺜﺎﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﺘﻔﻘﻬﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ") ،(٤٠ﻭﻗﺎﻝ":ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻗﺼـﺪﻧﺎ ﰲ ﻫـﺬﺍ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻏﲑ ﻣﺮﺓ ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻧﺜﺒﺖ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﺎ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺍﳌﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺴﻜﻮﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺷﻬﺮ ﺍﳋـﻼﻑ
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲔ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ،ﻓﺈﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺼﻨﻔﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﲡـﺮﻱ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻬﺪ ﳎﺮﻯ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﰲ ﺍﳌﺴﻜﻮﺕ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻭﰲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺯﻝ ﺍﻟﱵ ﱂ ﻳﺸﺘﻬﺮ ﺍﳋﻼﻑ
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲔ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ﺳﻮﺍﺀ ﻧﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﻋﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ،ﺃﻭ ﱂ ﻳﻨﻘـﻞ،
ﻭﻳﺸﺒﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﺪﺭﺏ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻭﻓﻬﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﺃﻭﺟﺒﺖ
ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺎ ﳚﺐ ﰲ ﻧﺎﺯﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺯﻝ ،ﺃﻋـﲏ ﺃﻥ ﻳﻜـﻮﻥ
ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻓﻘﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ،ﺃﻋﲏ ﰲ ﺍﳌﺴـﺄﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣـﺪﺓ
ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ،ﻭﻳﻌﻠﻢ ﺣﻴﺚ ﺧﺎﻟﻒ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺃﺻﻠﻪ ،ﻭﺣﻴﺚ ﱂ ﳜﺎﻟﻒ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻧﻘﻞ
ﻋﻨﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻓﺘﻮﻯ ،ﻓﺄﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻓﺘﻮﻯ ،ﺃﻭ ﱂ ﻳﺒﻠﻎ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻓﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﰐ ﺑﺎﳉﻮﺍﺏ ﲝﺴﺐ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﱵ ﻋﻠﻰ
ﻣﺬﻫﺒﻪ ،ﻭﲝﺴﺐ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻳﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻩ").(٤١
W א W

ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﳌﺆﻟﻒ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  -ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻏﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﺫﻛﺮ
ﻣﻮﺟﺰﹰﺍ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﻴﻪ :ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻭﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻠﻘـﻰ
ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﺘﻮﻃﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻬﻴـﺪ ﳌـﺎ
ﺳﻴﺬﻛﺮﻩ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻭﺳﺒﺐ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ.

) (٤٠ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺝ ،٢ :ﺹ.١٤٧ :
) (٤١ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺝ ،٢ :ﺹ.٢٩١-٢٩٠ :
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אW א W

ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻮﰱ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  -ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ :ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺑﻮﺍﺑﻪ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﺑﺪﺀﺍ
ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻓﺎﻟﺼﻼﺓ ...ﻓﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ) ،(٤٢ﻣﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﺃﻣﻬـﺎﺕ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﰐ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﻣﻨﻬﺠﻪ.
W אא W

ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺁﻻﻑ ﻣﺴﺄﻟﺔ).(٤٣
W אא W
ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﻪ ،ﻭﺛﻨـﺎﺋﻬﻢ ﻋﻠﻴـﻪ ،ﻭﺃﳘﻴـﺔ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺑﻴﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺃﻣﻬﺎﺕ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﳑﺎ ﻳﺆﻫﻞ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ
ﻟﻪ ﻟﻠﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﲔ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ،ﻭﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺯﻝ ﺍﻟﱵ ﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ
ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺆﻟﻒ ،ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻭﻣﻦ
ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻣﱰﻟﺘﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 .١ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮﻥ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ":-ﺫﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﳋﻼﻑ ،ﻭﻋﻠﻞ ﻭﺟﻬﻪ ،ﻓﺄﻓـﺎﺩ
ﻭﺃﻣﺘﻊ ﺑﻪ ،ﻭﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﰲ ﻭﻗﺘﻪ ﺃﻧﻔﻊ ﻣﻨﻪ ،ﻭﻻ ﺃﺣﺴﻦ ﺳﻴﺎﻗﺎ").(٤٤
 .٢ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺼﻔﺪﻱ-ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ":-ﻋﻠﻞ ﻓﻴﻪ ﻭﻭﺟﻪ ،ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﰲ ﻓﻨﻪ ﺃﻧﻔـﻊ ﻣﻨـﻪ ،ﻭﻻ
ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺴﺎﻗﺎ").(٤٥
)(٤٢
)(٤٣
)(٤٤
)(٤٥

ﺍﳌﺮﻋﺸﻠﻲ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻛﺘﺎﺏ :ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ،ﺝ ،١ :ﺹ. ٤٥ :
ﻃﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺅﻭﻑ ﺳﻌﺪ ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺝ ،١ :ﺹ.٦ :
ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ ﺍﳌﺬﻫﺐ ،ﺹ.٢٨٥ :
ﺍﻟﻮﺍﰲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ،ﺝ ،٢ :ﺹ.٨٢ :
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 .٣ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ":ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ").(٤٦
 .٤ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ":ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻓﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ،
ﺃﻡ ﰲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﻩ ﻣﻊ ﻓﻮﺍﺋﺪﻩ ﺍﳉﻤﺔ ،ﻻ ﻳﺴﺘﻐﲎ ﻋﻨﻪ ﻗﺪﳝﺎ ،ﻭﻻ ﺣﺪﻳﺜﺎ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺻـﻐﺮ
ﺣﺠﻤﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺣﻘﺎ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻬﺪ ﻭﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﺼﺪ.
ﻭﻗﺪ ﺑﺬﻝ ﺍﳌﺆﻟﻒ -ﻳﺮﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ -ﺟﻬﺪﹰﺍ ﻛﺒﲑﹰﺍ ،ﻭﺳﻌﻰ ﺳﻌﻴﺎ ﻣﺸﻜﻮﺭﹰﺍ ،ﻭﺳـﻠﻚ
ﻣﺴﻠﻜﹰﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻟﻴﺲ ﻫﻴﻨﹰﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺫﻛﺮ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣـﻦ ﺍﳌﺴـﺎﺋﻞ
ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،ﻭﻧﺴﺒﻬﺎ ﻷﺻﺤﺎﺎ ﻣﻦ ﺍﺘﻬﺪﻳﻦ ،ﻭﻓﺤﺺ ﺗﻠﻚ ﺍﻵﺭﺍﺀ ،ﻭﺭﺟﺢ ﻣﺎ ﺍﺳـﺘﻄﺎﻉ ﻣـﻦ
ﺗﺮﺟﻴﺢ").(٤٧
W אאאא W
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ":ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺔ ﺃﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ")،(٤٨
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻮ ﻗﺪﺭ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ ﻏﻠـﺐ
ﻋﻠﻰ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﻪ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ،ﻓﺎﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻗﺪ ﲰﻊ ﺍﳊﺪﻳﺚ ) ،(٤٩ﻭﻋﺮﺽ ﺍﳌﻮﻃﺄ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺪﻩ).(٥٠
ﻭﳑﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﱰﻟﺔ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻭﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤـﺎﺀ
ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﳌﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻣﻦ ﻧﻘﺪ ﳌﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠـﺔ
ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻟﻠﺸﺎﻃﱯ":ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺫﺭ ﻟﻠﺼﻮﻡ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺳﺎﻛﺘﺎ
ﻓﺈﻧﻪ ﲢﺮﱘ ﻟﻠﺠﻠﻮﺱ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻻﺳـﺘﻈﻼﻝ ،ﻭﺍﻟـﻨﱯ --ﺃﻣـﺮﻩ ﺑـﺎﳉﻠﻮﺱ ﻭﺍﻟـﺘﻜﻠﻢ
)(٤٦
)(٤٧
)(٤٨
)(٤٩
)(٥٠

ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ) ،ﺟﺪﺓ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ١٤١٣ ،ﻫـ١٩٩٣ ،ﻡ( ،ﻁ  ،١ﺝ،١ :
ﺹ.٣٩٧ :
ﺷﺮﺡ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﻭﺎﻳﺔ ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ) ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳـﻊ ﻭﺍﻟﺘﺮﲨـﺔ١٤١٦ ،ﻫــ،
١٩٩٥ﻡ( ﻁ  ،١ﺝ ،١ :ﺹ.١٠-٩ :
ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ ﺍﳌﺬﻫﺐ ،ﺹ.٢٨٤ :
ﺷﺬﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﺝ ،٤:ﺹ.٣٢٠:
ﺍﻟﻮﺍﰲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ،ﺝ ،٢ :ﺹ.٨٢-٨١ :
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ﻭﺍﻻﺳﺘﻈﻼﻝ ،ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﻣﺮﻩ ﻟﻴﺘﻢ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻃﺎﻋﺔ ،ﻭﻳﺘﺮﻙ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﺼـﻴﺔ،
ﻓﺘﺄﻣﻠﻮﺍ ﻛﻴﻒ ﺟﻌﻞ ﻣﺎﻟﻚ ﺗﺮﻙ ﺍﳊﻼﻝ ﻣﻌﺼﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻵﻳﺔ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ﴿ :ﻭﻻ
ﺗﻌﺘﺪﻭﺍ﴾ ﺍﻵﻳﺔ  -ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ - ١٩٠ﻭﻣﻘﺘﻀﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ  ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻫﺬﺍ ﻣـﻦ
ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ،ﻭﻗﺪ ﺿﻌﻒ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺍﳊﻔﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻭﺗﻔﺴـﲑ
ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻪ ،ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﻳﺘﺮﻙ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﺗﺮﻙ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻌﺼﻴﺔ؛ ﻭﻗﺪ ﺃﺧﱪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻧﻪ ﻧﺬﺭ ﻣﺮﱘ -ﻗﺎﻝ -ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺸﺒﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ
ﻟﻠﺸﻤﺲ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﻌﺐ ﺍﳉﺴﻢ ﻭﺍﻟﻨﻔﺲ ،ﻭﻗﺪ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻠﺤﺎﺝ ﺃﻥ
ﻻ ﻳﺴﺘﻈﻞ ،ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻓﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻰ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺐ ﻻ ﺑﺎﻟﻨﺺ ،ﻭﺍﻷﺻـﻞ
ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺣﺎﺕ .ﻭﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻏﲑ ﻇﺎﻫﺮ ،(٥١)"....ﻭﻛـﺬﻟﻚ ﻣـﺎ ﰲ ﺃﺿـﻮﺍﺀ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ":ﺃﻣﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﻓﺎﳉﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﺗﻌﺘﺪ ﺷﻬﺮﹰﺍ ﻭﻧﺼﻔﺎ ،ﻭﺧﺎﻟﻒ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﺠﻌﻞ ﳍـﺎ
ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ،ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﰲ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﳊﻴﺾ ،ﻭﺧﺎﻟﻒ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﰲ
ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻷﺷﻬﺮ .ﻭﻗﺪ ﺃﺧﻄﺄ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﻧﻘﺎﺷﻪ ﻣﻌﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺑﺪﺍﻳـﺔ
ﺍﺘﻬﺪ :ﻭﻗﺪ ﺍﺿﻄﺮﺏ ﻗﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻓﻼ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺃﺧﺬ ﻭﻻ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻤﻞ ،ﻳﻌﲏ
ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﰲ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﳊﻴﺾ ﻓﻴﺠﻌﻞ ﳍﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺮﻭﺀ ﻛﻤﺎ ﺃﺧﺬ ﺑﻪ ﰲ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻷﺷﻬﺮ
ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻞ ﳍﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺑﺎﻟﻨﺺ ،ﻭﻻ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻤﻞ ،ﺃﻱ ﻓﻠﻢ ﻳﻨﺼﻒ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﻗﻴﺎﺳﹰﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﳊﻴﺾ ،ﻓﻜﺎﻥ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻣﻠﻔﻘﹰﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﰲ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﳊﻴﺾ ﻭﺍﻟﻨﺺ ﰲ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﻓﺨﺎﻟﻒ
ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ.(٥٢)"...
ﻭﻗﺎﻝ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺎﻣﻲ ﰲ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠﻤﺎﺟﺴﺘﲑ ﺍﻟﱵ ﻋﻨﻮﺍﺎ":ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳌـﺎﻟﻜﻲ
ﻣﺪﺍﺭﺳﻪ ﻭﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ  -ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﻭﲰﺎﺗﻪ"ﻋﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ":ﻭﻫﻮ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﳋﻼﻑ ﺍﻟﻌﺎﱄ
) (٥١ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﺸﺎﻃﱯ ،ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ) ،ﻣﺼﺮ :ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ( ،ﺝ ،١ :ﺹ ،٣٢٧ :ﻭﺍﻧﻈﺮ :ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬـﺪ،
ﺝ ،١ :ﺹ .٣١٠ :
) (٥٢ﳏﻤﺪ ﺍﻷﻣﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﺍﳉﻜﲏ ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ ،ﺃﺿﻮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ) ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ١٤١٥ ،.ﻫـ ١٩٩٥-ﻡ( ،ﺝ ،٨ :ﺹ ،٢١٠ :ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﺝ ،٢ :ﺹ.٧٠ :
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 ﺃﻱ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ  -ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺍﻋﺘﲎ ﻓﻴﻪ ﲟﺬﻫﺒﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ﻋﻨﺎﻳـﺔﻓﺎﺋﻘﺔ؛ ﻓﻼ ﻳﺘﺮﻙ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺧﻼﻑ ﻓﻴﻪ ﲤﺮ ﺑﻪ ﺇﻻ ﺑﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺑﻞ ﺇﻧـﻪ ﰲ ﺑﻌـﺾ
ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳋﻼﻑ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ﻓﻘﻂ) ،(٥٣ﻭﻫﺬﺍ ﲞﻼﻑ
ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺧﺮﻯ") ،(٥٤ﻭﳑﺎ ﳚﺪﺭ ﺫﻛﺮﻩ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻏﺮﺿـﻪ ﻣـﻦ
ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺻﺮﺡ ﺑﻐﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﰲ ﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ،ﻓﺒﻬﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﻛﺘﺎﺏ ﻓﻘﻪ ﻣﺬﻫﱯ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﻳـﺒﲔ
ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻭﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ ،ﻭﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﺩ ﺃﻥ ﻳﺆﻟﻒ
ﻛﺘﺎﺑﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﱂ ﻳﺴﻌﻔﻪ ،ﻭﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬـﺪ ـﺬﻩ
ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ":ﻭﺇﻥ ﺃﻧﺴﺄ ﺍﷲ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻓﺴﻨﻀﻊ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ
ﺃﻧﺲ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ؛ ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﻫـﻲ ﺟﺰﻳـﺮﺓ
ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺣﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺎﺭﻯﺀ ﳎﺘﻬﺪﺍ ﰲ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ؛ ﻷﻥ ﺇﺣﺼﺎﺀ ﲨﻴـﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳـﺎﺕ
ﻋﻨﺪﻱ ﺷﻲﺀ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺩﻭﻧﻪ").(٥٥
W אא W
ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 .١ﺍﻻﺳﺘﺬﻛﺎﺭ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﳌﺬﺍﻫﺐ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ،ﻷﰊ ﻋﻤﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑـﻦ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ ﺍﻟﻨﻤﺮﻱ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ ،ﻭﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺜﲑﹰﺍ ﰲ ﻧﺴـﺒﺔ

) (٥٣ﺍﻧﻈﺮ :ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﺝ ،١ :ﺹ.٣٩ :
) (٥٤ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳـﺎﺽ١٤١٤ ،ﻫــ،
 ١٩٩٣ﻡ ،ﺹ.٢١٤ :
) (٥٥ﺝ ،٢ :ﺹ.٣٣٢ :
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ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺇﱃ ﺃﺻﺤﺎﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ":ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻋﻮﻟﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﺴـﺒﺔ ﻫـﺬﻩ
ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺇﱃ ﺃﺭﺑﺎﺎ ﻫﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺬﻛﺎﺭ").(٥٦
 .٢ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ ).(٥٧
 .٣ﺍﳌﻘﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻤﻬﺪﺍﺕ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﺍﻗﺘﻀﺘﻪ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺸـﺮﻋﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﺕ ﺍﶈﻜﻤﺎﺕ ﻷﻣﻬﺎﺕ ﻣﺴﺎﺋﻠﻬﺎ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻷﰊ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ
ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ)ﺍﳉﺪ().(٥٨
W אאאאא W
 .١ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﻟﻠﺤﻄﺎﺏ).(٥٩
 .٢ﺍﻟﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻛﻠﻴﻞ ﳌﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﻕ).(٦٠
 .٣ﺬﻳﺐ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ )ﻭﻫﻮ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ
ﻟﻠﻘﺮﺍﰲ ،ﻭﻣﻄﺒﻮﻉ ﺎﻣﺸﻪ( ﶈﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﲔ ،ﻭﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻦ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﻣﻊ ﺗﺼﺮﳛﻪ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻣﻨﻪ.(٦١
 .٤ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﳍﻴﺘﻤﻲ).(٦٢
)(٥٦
)(٥٧
)(٥٨
)(٥٩
)(٦٠
)(٦١
)(٦٢

ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺝ ١ :ﺹ.٦٤ :
ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺝ ،١ :ﺹ ،٣٣٧ ،٥٨ ،٣٩ ،٣٨ :ﺝ ،٢ :ﺹ.٢٩١ ،٢٤٠ ،١٧٣ ،١٦٠ ،١١٧ ،١١٠ :
ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺝ ،١ :ﺹ ،٢٢ :ﺝ ،٢ :ﺹ.٣٤٤ :
ﺍﻧﻈﺮ :ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﳊﻄﺎﺏ) ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺮ١٣٩٨ ،ﻫــ( ،ﻁ  ،٢ﺝ ،٣ :ﺹ:
 ،٣١٧ﻭﺍﻧﻈﺮ :ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺝ ،١ :ﺹ.٣٠٩ :
ﺍﻧﻈﺮ :ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻌﺒﺪﺭﻱ ،ﺍﻟﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻛﻠﻴﻞ) ،ﺑـﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺮ( ،ﻁ ،٢
ﺝ ،١:ﺹ ،٧٤ ،٥٣ :ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺝ ،١ :ﺹ.١٧ :
ﺍﻧﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ :ﺬﻳﺐ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ) ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ(١ ،ﺝ ،:ﺹ ،٩ :ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺝ ،١ :ﺹ،٢:
ﺬﻳﺐ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ،ﺝ ،٣ :ﺹ ١١٧ :ﺇﱃ ﺹ  ،١٢٤ﻭﺹ.٢٢٤ :
ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻜﱪﻯ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺝ ،٣ :ﺹ ،١٠:ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺝ ،٢ :ﺹ. ٢١٥ :
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 .٥ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ﻟﻠﺸﻮﻛﺎﱐ).(٦٣
 .٦ﺍﻟﺴﻴﻞ ﺍﳉﺮﺍﺭ ﺍﳌﺘﺪﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺍﺋﻖ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ ﻟﻠﺸﻮﻛﺎﱐ).(٦٤
 .٧ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺘﺜﺮﻳﺐ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﻟﺰﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻴﲏ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ).(٦٥
 .٨ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ ﺍﻟﻨﺪﻳﺔ ﻟﺼﺪﻳﻖ ﺣﺴﻦ ﺧﺎﻥ).(٦٦
 .٩ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺴﻊ ﳊﺎﻣﺪ ﻣﺮﺯﺍﺧﺎﻥ).(٦٧
אWאא W
ﻭﺟﺪﺕ ﺷﺮﺣﹰﺎ ﻭﺍﺣﺪﹰﺍ ﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﻫﻮ):ﺷﺮﺡ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﻭﺎﻳﺔ ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ( ،ﺷـﺮﺡ
ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻭﲣﺮﻳﺞ ،ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ) ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ،
١٤١٦ﻫـ١٩٩٥ ،ﻡ( ﻁ  ،١ﻭﻋﺪﺩ ﺃﺟﺰﺍﺋﻪ ﺃﺭﺑﻌﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ":ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺎ
ﻳﻨﺴﺒﻪ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﺃﻗﻮﺍﻝ ﻟﻠﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺈﱐ ﺳﺄﺣﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺇﱃ ﺍﳌﺼـﺎﺩﺭ
)(٦٣
)(٦٤
)(٦٥
)(٦٦
)(٦٧

ﺍﻧﻈﺮ :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ ،ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺧﻴﺎﺭ ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺘﻘﻰ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ) ،ﺑﲑﻭﺕ:
ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻴﻞ ،(١٩٧٣ ،ﺝ ،٥ :ﺹ ،٢٥٨ :ﻭﺍﻧﻈﺮ :ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺝ ،٢:ﺹ.١١٠-١٠٨:
ﺍﻧﻈﺮ :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ ،ﺍﻟﺴﻴﻞ ﺍﳉﺮﺍﺭ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﳏﻤﻮﺩ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺯﺍﻳﺪ) ،ﺑـﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺐ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ١٤٠٥ ،ﻫـ( ﻁ  ،١ﺝ ،٣:ﺹ ،٣٥٣ :ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺝ ،٢ :ﺹ ،٢٤١:ﺍﻟﺴـﻴﻞ ﺍﳉـﺮﺍﺭ ،ﺝ،٤:
ﺹ ،٥٨:ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺝ ،١:ﺹ٣٣٤:
ﺍﻧﻈﺮ :ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺘﺜﺮﻳﺐ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺯﻳﻦ )ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ٢٠٠٠ ،ﻡ( ،ﻁ  ،١ﺝ،٢:
ﺹ ،١٠ :ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺝ ،١ :ﺹ.٦:
ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ ﺍﻟﻨﺪﻳﺔ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﻠﻲ ﺣﺴﲔ ﺍﳊﻠﱯ) ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ :ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ١٩٩٩ ،ﻡ( ،ﻁ  ،١ﺝ ،٢ :ﺹ ،٤٧٢ :ﺝ:
 ،٣ﺹ ،٣٦٢ :ﻭﺍﻧﻈﺮ :ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺝ ،٢ :ﺹ.١٩١ :
ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺮﺯﺍﺧﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻏﺎﱐ ﺍﻟﻨﻤﻨﻜﺎﱐ) ،ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ :ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﳝﺎﻥ ١٤٠٥ ،ﻫــ( ،ﻁ  ،٢ﺝ ،١ :ﺹ،٥٣ :
ﻭﻧﺺ ﻛﻼﻣﻪ":ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﺣﺮﺍﻡ ﻣﺎ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺍﳌﻴﻘﺎﺕ ﻟـﻴﺲ ﻣـﻦ
ﺍﻟﻨﺴﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺐ ﺍﻟﺪﻡ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻨﻪ ﺑﻐﲑ ﺇﺣﺮﺍﻡ ﻋﻨﺪ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻋﻠﻢ" ،ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ
ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﱂ ﻳﻨﺴﺒﻪ ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،ﻭﻧﺺ ﻛﻼﻣﻪ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺝ ،١ :ﺹ":٢٣٧ :ﻭﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﳜﻄﻰﺀ ﻫﺬﻩ  -ﺍﳌﻮﺍﻗﻴﺖ -ﻭﻗﺼﺪﻩ ﺍﻹﺣﺮﺍﻡ ﻓﻠﻢ ﳛﺮﻡ ﺇﻻ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻣﺎ ﻭﻫﺆﻻﺀ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ
ﺭﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﳌﻴﻘﺎﺕ ﻓﺄﺣﺮﻡ ﻣﻨﻪ ﺳﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﺇﻥ ﺭﺟﻊ ﻭﺑـﻪ
ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ،ﻭﻗﺎﻝ ﻗﻮﻡ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻡ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺇﻥ ﱂ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﳌﻴﻘﺎﺕ ﻓﺴﺪ ﺣﺠﻪ ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﳌﻴﻘـﺎﺕ
ﻓﻴﻬﻞ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﻤﺮﺓ".
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ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﰲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ،ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ ﻓﺄﻛﺘﻔﻲ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻭﺍﳉﺰﺀ،
ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ،ﻭﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎ ﻓﺴﺄﺫﻛﺮ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﲝﺎﳍﺎ ﻣﺸﲑﺍ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﻭﺍﳉﺰﺀ ،ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺔ.
ﻭﺳﺄﻭﺿﺢ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻏﺎﻣﻀﺎ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻭﻣﺎ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺃﻛﺜﺮ.
ﻭﺃﻣﺎ ﲣﺮﻳﺞ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻓﺈﱐ ﺳﺄﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ ﺍﳌﻌﺘﻤـﺪﺓ ﻛﺎﻟﺒﺨـﺎﺭﻱ
ﻭﻣﺴﻠﻢ ،ﻭﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ ،ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ،ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ،ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ،ﻭﺍﳌﻮﻃﺄ ،ﻭﺍﳌﺴﻨﺪ ﻟﻺﻣـﺎﻡ ﺃﲪـﺪ،
ﻭﻣﺸﻜﺎﺓ ﺍﳌﺼﺎﺑﻴﺢ ،ﻭﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻭﻧﺼﺐ ﺍﻟﺮﺍﻳﺔ ....ﺇﱃ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ
ﻛﺘﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ").(٦٨
Wאאאא W
ﻳﻮﺟﺪ ﻛﺘﺎﺑﺎﻥ ﻗﺎﻡ ﻣﺆﻟﻔﺎﳘﺎ ﺑﺘﺨﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﻭﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﻥ ﳘﺎ:
 .١ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ.
 .٢ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﺇﱃ ﲣﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﲔ ،ﻭﻣﻨﻬﺞ ﻣﺆﻟﻔﻴﻬﻤﺎ:
ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ،:ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺃﰊ ﺍﻟﻔﻴﺾ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻐﻤﺎﺭﻱ
ﺍﳊﺴﲏ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ١٣٨٠- ١٣٢٠)-ﻫـ( ،ﻭﻣﻌﻪ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﲢﻘﻴﻖ:
ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﳌﺮﻋﺸﻠﻲ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ)،ﺑﲑﻭﺕ :ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ١٤٠٧،ﻫـ١٩٨٧،ﻡ( ﻁ ،١
ﻭﻋﺪﺩ ﺃﺟﺰﺍﺋﻪ ﲦﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺗﻮﺟﺪ ﺗﺮﲨﺔ ﻭﺍﻓﻴـﺔ ﳌﺆﻟـﻒ ﺍﳍﺪﺍﻳـﺔ -ﺭﲪـﻪ ﺍﷲ  -ﰲ ﻣﻘﺪﻣـﺔ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ).(٦٩
) (٦٨ﺷﺮﺡ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﻭﺎﻳﺔ ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ ،ﺝ ،١ :ﺹ.١١ :
) (٦٩ﺍﳌﺮﻋﺸﻠﻲ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻛﺘﺎﺏ :ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ،ﺝ ،١ :ﺹ. ٦٢-٤٧ :
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ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ":ﻛﺘﺒﺘﻪ ﺇﺟﺎﺑـﺔ ﻟﺮﻏﺒـﺔ ﺍﻟﺴـﺎﺋﻠﲔ،
ﻭﺍﺧﺘﺼﺮﺕ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻴﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﳌﺴﺘﻄﺎﻉ ،ﺣﺴﺐ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ،ﻭﺍﻗﺘﺼـﺮﺕ ﻓﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﳌﺮﻓﻮﻋﺔ ،ﻭﱂ ﺃﺗﻌﺮﺽ ﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻮﻗﻮﻓﺔ؛ ﺇﺫ ﻻ ﻧﺮﻯ ﺣﺠﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻮﻑ")،(٧٠
ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺃﻧﻪ ﺍﺧﺘﺼﺮ ﻓﻘﺪ ﺃﻃﺎﻝ؛ ﺇﺫ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﰲ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﺃﺟﺰﺍﺀ ،ﻭ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﳌﺆﻟـﻒ
ﻛﻤﺎ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ":ﻟﻘﺪ ﺳﻠﻚ ...ﻣﺴﻠﻚ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﺍﳌﻮﺳﻊ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﲜﻤﻴـﻊ ﻃﺮﻗـﻪ
ﻭﺭﻭﺍﻳﺎﺗﻪ ،ﻭﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺑﺎﺑﻪ ،ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﻓﻮﺍﻓﻖ ﺑﻌﻀﻪ ،ﻭﻋﺎﺭﺽ
ﺑﻌﻀﻪ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻭﻟﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﺭﺩﻭﺩ...ﺷﺒﻴﻬﺔ ﲟﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ.
ﻭﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺬﻟﻚ،
ﺑﻞ ﻳﺮﺩﻩ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻭﻳﻪ ،ﺫﺍﻛﺮﺍ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻷﺳـﺎﻧﻴﺪ ،ﻭﳐﺘﻠـﻒ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳـﺎﺕ
ﻭﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ،ﺣﱴ ﻏﺪﺍ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ ،ﲡﻤﻊ ﺷﺘﺎﺕ
ﲣﺮﻳﺞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺷﱴ ﺍﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ").(٧١
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﺇﱃ ﲣﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺁﻝ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ،ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ ﺳـﺎﺑﻘﺎ ،ﻣﻄﺒـﻮﻉ
ﲟﻄﺎﺑﻊ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﺪﻭﻥ ﺗـﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻄﺒـﻊ ،ﻭﻋـﺪﺩ
ﺻﻔﺤﺎﺗﻪ ) ،(٥١٠ﰲ ﳎﻠﺪ ﻭﺍﺣﺪ.
FWא WE
ﻭﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ":ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ)ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬـﺪ ﻭﺎﻳـﺔ
ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ( ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺭﺱ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﻭﻛﻠﻴﺔ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟـﺪﻳﻦ
) (٧٠ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒـﺪ ﺍﻟـﺮﲪﻦ ﺍﳌﺮﻋﺸـﻠﻲ ﻭﺁﺧـﺮﻭﻥ) ،ﺑـﲑﻭﺕ :ﻋـﺎﱂ
ﺍﻟﻜﺘﺐ١٤٠٧،ﻫـ١٩٨٧،ﻡ( ﻁ  ،١ﺝ ،١ :ﺹ.٨٠ :
) (٧١ﺍﳌﺮﻋﺸﻠﻲ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻛﺘﺎﺏ :ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ،ﺝ ،١ :ﺹ.٦٣ :
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ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ ....ﻭﻗﺪ ﺟﺮﻯ ﻣﺆﻟﻔﻬﺎ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ
ﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  -ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺑـﺪﻭﻥ ﺃﻥ
ﻳﻌﺰﻭﻫﺎ  -ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ  -ﺇﱃ ﳐﺮﺟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﳊﺪﻳﺚ ،ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﻧﻴﺪ ﻣـﺎ
ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻧﺎﺩﺭﺍ ،ﻓﻜﺎﻥ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺘﲔ ،ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻈﺎﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ،ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺃﺳﺎﻧﻴﺪﻫﺎ ﻭﲤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ،ﳑﺎ
ﺣﺪﺍ ﺑﺎﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺇﱃ ﲰﺎﺣﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺑﺎﺯ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ،-
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﻳﻌﻬﺪ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺃﺳـﺎﺗﺬﺓ ﺍﳉﺎﻣﻌـﺔ ﺑﺘﺨـﺮﻳﺞ
ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ....ﻭﻟﺮﻏﺒﱵ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ  --ﻗﻤﺖ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ
ﺑﺎﷲ  -ﺟﻞ ﻭﻋﻼ  -ﺑﺘﺨﺮﻳﺞ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺁﺛﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺼـﺤﺎﺑﺔ -
ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻢ  -ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﻧﻴﺪﻫﺎ ،ﻭﻃﺮﻗﻬﺎ ،ﻭﺭﻭﺍﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ،ﻭﰲ
ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺼﻄﻠﺤﻬﻢ ،ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺭ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﻃﺎﻟﺔ -ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻦ -ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨـﻪ،
ﻭﻗﺪ ﺃﺗﻜﻠﻢ  -ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ  -ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﺒﻴﻨـﺎ ﻛـﻼﻡ ﺍﻷﺋﻤـﺔ ﰲ
)(٧٢
ﺫﻟﻚ"
Wאאאאאא W
ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻔﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ":ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻛﺘﺎﺑﻪ :ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﻭﺎﻳﺔ ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ -ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ" ،ﺇﻋﺪﺍﺩ :ﻋﻤﺮ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﺭﺳﺎﻟﺔ
ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﺑـﻦ ﺳـﻌﻮﺩ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ ١٤٠٩ ،ﻫـ ،ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﺰﺃﻳﻦ ،ﻭﻋﺪﺩ ﺻﻔﺤﺎﺎ ).(٨٢٠

) (٧٢ﺹ٦-٥ :
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אאאא W
 .١ﺃﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺳﺮ ﻣﻨﺸﺄ ﺍﳋﻼﻑ.
 .٢ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻭﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﺗﺮﰊ ﰲ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﳌﻠﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﲣﺮﻳﺞ ﺍﻟﻔـﺮﻭﻉ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﻭﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﲔ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻛﻞ ﺇﻣﺎﻡ ﻭﻋﺎﱂ ،ﻛﻤﺎ ﺃﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ
ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﳊﻖ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
 .٣ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﻠﻲ ،ﻭﺭﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺣﻴـﺔ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ.
 .٤ﺣﺼﺮ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣـﻦ ﺧـﻼﻝ ﺍﻟﻔـﺮﻭﻉ
ﺍﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﻭﺎﻳﺔ ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ.
 .٥ﺗﻘﻮﱘ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻡ ﺎ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  -ﰲ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋـﺪ ﺍﻷﺻـﻮﻟﻴﺔ
ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺍﳌﺆﺩﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ).(٧٣
א W
ﻗﺎﻝ ﻋﻦ ﻣﻨﻬﺠﻪ":ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻠﻜﺘﻪ ﰲ ﲝﺚ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ:
ﺃﻭﻻ :ﺍﳌﻨﻬﺞ ﰲ ﻋﺮﺽ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻭﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ.
ﻭﻓﻴﻪ ﻣﺴﺄﻟﺘﺎﻥ:
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ :ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﺞ ﲝﺚ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﰐ:
 ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﱃ
ﺫﻟﻚ.
) (٧٣ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ" ،ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﺘﺎﺑﻪ :ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﻭﺎﻳﺔ ﺍﳌﻘﺘﺼـﺪ
ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ" ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ١٤٠٩ ،ﻫـ ،ﺝ ،١ :ﺹ :ﺏ -ﺕ.
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 ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﳐﺘﻠﻔﺎ ﻓﻴﻪ ،ﻣﻘﺘﺼﺮﹰﺍ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠـﻰ
ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ.
 ﺫﻛﺮ ﺃﺩﻟﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﻄﺮﺍﺩ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ.
ﻭﺣﺴﱯ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﰲ ﻓـﺮﻭﻉ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﺘﺎﺏ :ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﻭﺎﻳﺔ ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ ﻻﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺍﳊﻔﻴﺪ ،ﻣﻘﺘﺼﺮﺍ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺄﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺇﱃ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻷﺧـﺮﻯ ﺣـﱴ ﻻ
ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻃﻮﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ............
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻋﺮﺽ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﻨﺪﺭﺟﺔ
ﲢﺖ ﺳﺒﺐ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ............
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻢ.(٧٤)".........

אא 
אאא 
ﺻﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  -ﲟﻌﲎ ﺍﺻـﻄﻼﺣﲔ ﺍﺻـﻄﻠﺤﻬﻤﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ ﳘـﺎ:
)ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ( ،ﻭ)ﺛﺎﺑﺖ( ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺒﲔ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺬﻳﻦ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﲔ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ ،ﻭﻻ ﻋﻨﺪ
ﺫﻛﺮﳘﺎ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ،ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺫﻛﺮ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﻤﺎ:
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ :ﻗﺎﻝ":ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻓﺎﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻌﺪﻭﺩﻭﻥ ﻓﻴﻬﻢ ،ﺃﻋـﲏ ﻣﺎﻟﻜـﺎ
ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺑﺎ ﺣﻨﻴﻔﺔ") ،(٧٥ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻼﺣﻆ :ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ -ﺭﲪـﻪ ﺍﷲ  -ﱂ ﻳﻠﺘـﺰﻡ ـﺬﺍ
) (٧٤ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺝ ،١ :ﺹ :ﺱ -ﺵ.
) (٧٥ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺝ ،١ :ﺹ.٥١:
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ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﰲ ﻋﺪﺓ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ :ﻗﻮﻟﻪ":ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﻗﻮﻝ ﺍﳌﺆﺫﻥ ﰲ ﺻﻼﺓ
ﺍﻟﺼﺒﺢ :ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻫﻞ ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻡ ﻻ ؟ ﻓﺬﻫﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺎﻝ ﺫﻟـﻚ
ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺎﻝ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻷﺫﺍﻥ ﺍﳌﺴﻨﻮﻥ ﻭﺑﻪ ﻗـﺎﻝ ﺍﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ")،(٧٦
ﻓﺎﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻄﻼﺣﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﰲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ،ﻭﺃﻭﺭﺩ ﻟﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﻗﻮﻻ ﳐﺎﻟﻔﺎ ﻟﻘـﻮﻝ
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ.
ﺛﺎﺑﺖ :ﻗﺎﻝ":ﻭﻣﱴ ﻗﻠﺖ ﺛﺎﺑﺖ  -ﻋﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ -ﻓﺈﳕﺎ ﺃﻋﲏ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺃﻭ
ﻣﺴﻠﻢ ،ﺃﻭ ﻣﺎ ﺍﺟﺘﻤﻌﺎ ﻋﻠﻴﻪ") ،(٧٧ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻼﺣﻆ :ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ -ﺭﲪـﻪ ﺍﷲ  -ﻗـﺪ ﺳـﻬﺎ
ﺑﻮﺻﻔﻪ ﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲ ﺍﻵﰐ ﺑﺄﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ":ﻭﺳﺒﺐ ﺍﳋﻼﻑ  -ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻏﲑ ﺍﳌﺘﻮﺿـﺊ
ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ -ﺣﺪﻳﺜﺎﻥ ﻣﺘﻌﺎﺭﺿﺎﻥ ﺛﺎﺑﺘﺎﻥ:
ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﰊ ﺟﻬﻢ ﻗﺎﻝ :ﺃﻗﺒﻞ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ -ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -ﻣﻦ ﳓﻮ ﺑﺌﺮ
ﲨﻞ ﻓﻠﻘﻴﻪ ﺭﺟﻞ ﻓﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ....
ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲ :ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  --ﻛﺎﻥ ﻻ ﳛﺠﺒﻪ ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺷﻲﺀ ﺇﻻ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ") ،(٧٨ﻓﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲ ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﻭﻻ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ،
ﻓﻔﻲ ﺍﳌﺴﺘﺪﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ":ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺛﻨﺎ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺮﺯﻭﻕ ﺛﻨﺎ ﻭﻫﺐ ﺑـﻦ
ﺟﺮﻳﺮ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺃﻧﺒﺄ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺛﻨﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
ﺑﻦ ﺣﺮﺏ ﻭﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﺑﻦ ﻣﺮﺓ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﻗﺎﻝ ﺩﺧﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ - -
ﺃﻧﺎ ﻭﺭﺟﻼﻥ :ﺭﺟﻞ ﻣﻨﺎ ،ﻭﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﲏ ﺃﺳﺪ ،ﻗﺎﻝ ﻓﺒﻌﺜﻬﻤﺎ ﳊﺎﺟـﺔ ....ﻗـﺎﻝ :ﰒ ﺩﺧـﻞ
ﺍﳌﺨﺮﺝ ،ﰒ ﺧﺮﺝ ،ﻓﺪﻋﺎ ﲟﺎﺀ ﻓﻐﺴﻞ ﻳﺪﻳﻪ ،ﰒ ﺟﻌﻞ ﻳﻘﺮﺃ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﻓﻜﺄﻧـﺎ ﺃﻧﻜﺮﻧـﺎ ،ﻓﻘـﺎﻝ:
) (٧٦ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﺝ ،١:ﺹ ،٧٧ :ﻭﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻧﻈﺮ :ﺝ ،١ :ﺹ.٩٤ ،٧٠ ،٤٢ ،٣٢ :
) (٧٧ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺝ ،١ :ﺹ.٣٤ :
) (٧٨ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺝ ،١ :ﺹ.٣١ :
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ﻛﺄﻧﻜﻤﺎ ﺃﻧﻜﺮﲤﺎ ،ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  --ﻳﻘﻀﻲ ﺍﳊﺎﺟﺔ ،ﻭﻳﻘﺮﺃ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﻭﻳﺄﻛﻞ ﺍﻟﻠﺤﻢ ،ﻭﱂ
ﻳﻜﻦ ﳛﺠﺒﻪ ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﺷﻲﺀ ﻟﻴﺲ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ .ﻫﺬﺍ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ،ﻭﺍﻟﺸﻴﺨﺎﻥ ﱂ ﳛﺘﺠﺎ
ﺑﻌﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﻓﻤﺪﺍﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ").(٧٩
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻻﺑﻦ ﺭﺷﺪ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  -ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﱂ ﻳﺼﺮﺡ ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ ،ﻭﻗﺪ
ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﻟﻜﺘﺎﺑﻪ ،ﻭﻫﻲ:
@ @Z‰bqŁa
ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻟﻔﻆ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ،ﻓﻔﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﰲ ﲣـﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳـﺚ
ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ":ﻓﻬﻮ ﻳﺴﻤﻲ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ :ﺍﻵﺛﺎﺭ ،ﻭﻗﺪ ﺩﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻛﻠﻪ") ،(٨٠ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ
ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ":ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺰﻭﻝ ﺎ  -ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ -ﻓﺎﺗﻔﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﻏﺴﻞ ،ﻭﻣﺴﺢ،
ﻭﻧﻀﺢ ﻟﻮﺭﻭﺩ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﺛﺒﻮﺗﻪ ﰲ ﺍﻵﺛﺎﺭ").(٨١
ﻭﺇﻃﻼﻕ ﻟﻔﻆ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﺮﻓـﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﻟـﻨﱯ  ،--ﺃﻭ
ﺍﳌﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺎﰊ ﺇﻃﻼﻕ ﺻﺤﻴﺢ ،ﻭﻣﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﶈﺪﺛﲔ ،ﻗـﺎﻝ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﲨﺎﻋﺔ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ﰲ ﺍﳌﻨﻬﻞ ﺍﻟﺮﻭﻱ ﰲ ﳐﺘﺼﺮ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ":ﺍﻟﻨـﻮﻉ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﺍﳌﻮﻗﻮﻑ ﻭﻫﻮ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﰊ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ،ﺃﻭ ﻓﻌﻠﻪ ،ﺃﻭ ﳓﻮ ﺫﻟﻚ،
ﻣﺘﺼﻼ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﻨﻘﻄﻌﺎ ﻛﺎﳌﺮﻓﻮﻉ ،ﻭﻗﺪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻏﲑ ﺍﻟﺼﺤﺎﰊ ﻣﻘﻴﺪﺍ ﻣﺜﻞ ﻭﻗﻔﻪ ﻣﻌﻤـﺮ
ﻋﻠﻰ ﳘﺎﻡ ،ﻭﻭﻗﻔﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻓﻊ ،ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻳﺴﻤﻲ ﺍﳌﻮﻗﻮﻑ ﺑﺎﻷﺛﺮ ،ﻭﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﺑﺎﳋﱪ،
ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻓﻴﻄﻠﻘﻮﻥ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ") ،(٨٢ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ -
)(٧٩
)(٨٠
)(٨١
)(٨٢

ﺍﳊﺎﻛﻢ ،ﺝ ،١ :ﺹ ،٢٥٣ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ،ﺑﺮﻗﻢ.(٥٤١) :
ﺝ ،١ :ﺹ.٤٦ :
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺝ ،١:ﺹ.٦١ :
ﲢﻘﻴﻖ :ﺩ .ﳏﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ )ﺩﻣﺸﻖ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ١٤٠٦ ،ﻫـ( ،ﻁ  ،٢ﺝ ،١ :ﺹ.٤٠:
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ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  -ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻨﻮﺍﻭﻱ":ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ :ﺍﳌﻮﻗـﻮﻑ ﻫـﻮ
ﺍﳌﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻗﻮﻻ ﳍﻢ ،ﺃﻭ ﻓﻌﻼ ،ﺃﻭ ﳓﻮﻩ ،ﺃﻱ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ،ﻣﺘﺼﻼ ﻛـﺎﻥ ﺇﺳـﻨﺎﺩﻩ ،ﺃﻭ
ﻣﻨﻘﻄﻌﺎ ،ﻭﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻏﲑﻫﻢ ﻛﺎﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻣﻘﻴﺪﹰﺍ ،ﻓﻴﻘﺎﻝ ﻭﻗﻔﻪ ﻓﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﻭﳓﻮﻩ ،ﻭﻋﻨﺪ
ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﻗﻮﻑ ﺑﺎﻷﺛﺮ ،ﻭﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﺑﺎﳋﱪ ،ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻔﻮﺭﺍﱐ :ﻣﻨـﻬﻢ
ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺍﳋﱪ ﻣﺎ ﻳﺮﻭﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ  ،--ﻭﺍﻷﺛﺮ ﻣﺎ ﻳﺮﻭﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ .ﻭﰲ ﳔﺒـﺔ
ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ :ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻟﻠﻤﻮﻗﻮﻑ ﻭﺍﳌﻘﻄﻮﻉ ﺍﻷﺛﺮ .ﻗﺎﻝ ﺍﳌﺼﻨﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ :ﻭﻋﻨﺪ ﺍﶈﺪﺛﲔ ﻛـﻞ
ﻫﺬﺍ ﻳﺴﻤﻰ ﺃﺛﺮﺍ").(٨٣
ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮ :ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺎﻝ :ﻗﺎﻝ)ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮ( :ﻓﻬﻮ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒـﺪ
ﺍﻟﱪ ﺍﻟﻨﻤﺮﻱ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ) ،(٨٤ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ":-ﻗﺎﻝ ﺃﺑـﻮ ﻋﻤـﺮ:
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻳـﺔ ﻋﻨـﻪ ﻓﻴـﻪ
ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ") ،(٨٥ﻭﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﲏ ﺑﻪ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ﺃﻧﻪ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﺳـﻢ ﺟـﺪﻩ ﰲ
ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ،ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ":ﻭﳜﺘﻠﻒ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻴﻪ ،ﺃﻋﲏ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻮﺿـﻮﺀ
ﻟﻜﻞ ﺻﻼﺓ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺻﺤﺤﻬﺎ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ").(٨٦
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ :ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ):-ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ( ﻓﻬﻮ ﻳﻌﲏ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ
ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ":ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ  :ﻭﻣﱴ ﻗﻠﺖ :ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺈﳕﺎ ﺃﻋﲏ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺃﺧﺮﺟـﻪ ﺍﻟﺒﺨـﺎﺭﻱ ،ﺃﻭ
ﻣﺴﻠﻢ ،ﺃﻭ ﻣﺎ ﺍﺟﺘﻤﻌﺎ ﻋﻠﻴﻪ") ،(٨٧ﻭﻗﻮﻟﻪ":ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ :ﻓﻬﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺜﺒﺘﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﻇﻨﻨﺎ ﺃﺎ ﲡﺮﻱ ﳎﺮﻯ ﺍﻷﺻﻮﻝ").(٨٨
)(٨٣
)(٨٤
)(٨٥
)(٨٦
)(٨٧
)(٨٨

ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ)،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ :ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ( ،ﺝ ،١ :ﺹ.١٨٥-١٨٤ :
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ،ﺷﺮﺡ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺝ ،١ :ﺹ١١. :
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﺝ ،١ :ﺹ.٢٨ :
ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺝ ،١ :ﺹ.٢٥ :
ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺝ ،١ :ﺹ.٣٤ :
ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺝ ،١ :ﺹ.٦٤ :
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ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﲰﺎﻩ ﺑﺎﲰﻪ ،ﺃﻭ ﻛﻨﻴﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮ ﻛﻠﻤﺔ)ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ( ،ﻭﻣـﻦ
ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ":ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻭﻫﺬﺍ ﻏﻠﻂ") ،(٨٩ﻭﻗﻮﻟﻪ":ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿـﻲ ﺃﺑـﻮ
ﳏﻤﺪ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺍﺷﺘﺮﺍﻃﻪ").(٩٠

אאא 
אאא 

ﻭﻓﻴﻪ ﺳﺘﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ:
ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﳌﻼﻣﺢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻨﻬﺞ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ.
ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﻣﻨﻬﺞ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﰲ ﻋﺮﺽ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ.
ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﻨﻬﺞ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﰲ ﺫﻛﺮ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ.
ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ::ﻣﻨﻬﺞ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﰲ ﺫﻛﺮ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ.
ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﻣﺲ :ﻣﻨﻬﺞ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﰲ ﺫﻛﺮ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ.
ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ :ﻣﻨﻬﺞ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ.

אא 
אאאאא 
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﳌﻼﻣﺢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻨﻬﺞ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﰲ ﺍﻵﰐ:
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺑﻴﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻓﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﻣﻘﺎﺻﺪﻩ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻗﻮﻟﻪ":ﻓﺈﻥ ﻏﺮﺿﻲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻥ ﺃﺛﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠـﻰ ﺟﻬـﺔ
) (٨٩ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﺝ ،٢:ﺹ.١٣٤:
) (٩٠ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺝ ،٢:ﺹ.١٥٤ :
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ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﺩﻟﺘﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠـﻰ ﻧﻜـﺖ
ﺍﳋﻼﻑ ﻓﻴﻬﺎ") (٩١ﻭﺑﻴﻦ ﲦﺮﺓ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﺒﺐ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺑﻘﻮﻟﻪ":ﻭﻳﺸﺒﻪ ﺃﻥ ﻳﻜـﻮﻥ ﻣـﻦ
ﺗﺪﺭﺏ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ،ﻭﻓﻬﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﺃﻭﺟﺒﺖ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ
ﻣﺎ ﳚﺐ ﰲ ﻧﺎﺯﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺯﻝ") ،(٩٢ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﺒﺐ ﺍﳋﻼﻑ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﳑﺎ ﻳﻌﲔ
ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻴﻨﻬﺎ.
ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﳋﻼﻑ ﻫﻮ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻜﺘﺎﺑﻪ ،ﻭﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻫﻮ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺍﺿﺢ
ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻮ ﻛﻌﺒﻪ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﳋﻼﻑ ،ﻭﺳﻌﺔ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﻭﺍﻟﻠﻐـﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻭﻣـﺬﺍﻫﺐ
ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ،ﻭﺃﺻﻮﳍﺎ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ ،ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ":ﺣﺮﺹ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -
ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬﻢ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ،ﻭﺷﺮﺣﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﺘﺠﺪﻩ ﻳﺮﺟﻊ
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ  -ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻷﺻﻮﱄ ﺍﻟﺒﺎﺭﻉ  -ﺇﱃ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺃﺻﻮﻟﻴﺔ ﻛﺘﺄﻭﻳﻞ ﳏﺘﻤﻞ ﻟـﻨﺺ
ﻗﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﺣﺪﻳﺚ ،ﺃﻭ ﺻﺤﺔ ﺣﺪﻳﺚ ،ﺃﻭ ﲪﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺪ ،ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻐﻔـﻞ
ﻋﻦ ﺫﻛﺮ ﺳﺒﺐ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ").(٩٣
ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ :ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻭﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻭﻧﻘﺪﻩ ﻟﻸﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ :ﻭﻫﻮ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺣـﱴ ﰲ
ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﱂ ﻳﺮﺟﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ،ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ:
 .١ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ":ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺯﻋﻢ ﺃﻧﻪ ﳒﺲ ﻓـﻼ ﺩﻟﻴـﻞ
ﻣﻌﻪ").(٩٤

)(٩١
)(٩٢
)(٩٣
)(٩٤

ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺝ ،١ :ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ.
ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺝ ،٢ :ﺹ.٢٩٠ :
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﺘﺎﺑﻪ :ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﻭﺎﻳﺔ ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ  -ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ،ﺭﺳـﺎﻟﺔ
ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﺝ ،١ :ﺹ.٤٠ :
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺝ ،١ :ﺹ.٢٠ :
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 .٢ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﺟﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻫﻞ ﺑﺎﻟﻐﺴﻞ ﺃﻭ ﺑﺎﳌﺴﺢ":ﻭﻗﺪ ﺭﺟـﺢ
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻗﺮﺍﺀﻢ ﻫﺬﻩ ﺑﺎﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴـﻼﻡ ﺇﺫ ﻗـﺎﻝ ﰲ ﻗـﻮﻡ ﱂ
ﻳﺴﺘﻮﻓﻮﺍ ﻏﺴﻞ ﺃﻗﺪﺍﻣﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ)ﻭﻳﻞ ﻟﻸﻋﻘﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ() (٩٥ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﻓﻬﺬﺍ ﻳﺪﻝ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﺽ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮﻛﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ،ﻭﻫﺬﺍ
ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺣﺠﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﳕﺎ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻢ ﺗﺮﻛﻮﺍ ﺃﻋﻘﺎﻢ ﺩﻭﻥ ﻏﺴـﻞ ،ﻭﻻ
ﺷﻚ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻉ ﰲ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻓﻔﺮﺿﻪ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻘﺪﻡ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷـﺮﻉ
ﰲ ﺍﳌﺴﺢ ﻓﻔﺮﺿﻪ ﺍﳌﺴﺢ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﳜﻴﺮ ﺑﲔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ؛ ﻭﻗﺪ ﻳﺪﻝ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ
ﺃﺛﺮ ﺁﺧﺮ ﺧﺮﺟﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ :ﻓﺠﻌﻠﻨﺎ ﳕﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺟﻠﻨﺎ ﻓﻨﺎﺩﻯ ":ﻭﻳـﻞ
ﻟﻸﻋﻘﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ" .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻗﺪ ﺟﺮﺕ ﺑﺎﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﻪ ﰲ
ﻣﻨﻊ ﺍﳌﺴﺢ ﻓﻬﻮ ﺃﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯﻩ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻌﻪ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﺇﳕﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻓﻴﻪ ﺑﺘـﺮﻙ
ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ،ﻻ ﺑﻨﻮﻉ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﺑﻞ ﺳﻜﺖ ﻋﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ").(٩٦
 .٣ﻗﻮﻟﻪ":ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻠﺠﺄ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﺿﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺴﻠﻚ ﻣﻊ ﺍﳋﺼـﻢ
ﻓﺘﺄﻣﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﰲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ").(٩٧
 .٤ﻗﺎﻝ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺇﻣﺮﺍﺭ ﺍﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﳉﺴﺪ ﰲ ﺍﻟﻐﺴﻞ":ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﻻﺳﻢ ﻓﻔﻴﻪ ﺿﻌﻒ؛ ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻄﻬﺮ ﻭﺍﻟﻐﺴﻞ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻋﻠـﻰ
ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﲨﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ").(٩٨
)(٩٥

)(٩٦
)(٩٧
)(٩٨

ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺍﳉﻌﻔﻲ ،ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺩﻳﺐ ﺍﻟﺒﻐﺎ) ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ
ﻛﺜﲑ ١٤٠٧ ،ﻫـ١٩٨٧ ،ﻡ( ،ﻁ  ،٣ﺝ ،١ :ﺹ ،٣٣ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﺭﻓﻊ ﺻﻮﺗﻪ ﺑـﺎﻟﻌﻠﻢ ،ﺑـﺮﻗﻢ:
) ،(٦٠ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﲔ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺍﳊﺠﺎﺝ ﺍﻟﻘﺸﲑﻱ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭﻱ ،ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﳏﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﻋﺒـﺪ ﺍﻟﺒـﺎﻗﻲ،
)ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ( ،ﺝ ،١ :ﺹ ،٢١٣ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ،ﺑﺎﺏ ﻭﺟﻮﺏ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﺮﺟﻠﲔ ﺑﻜﻤﺎﳍﻤﺎ،
ﺑﺮﻗﻢ.(٢٤٠) :
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺝ ،١ :ﺹ.١١ :
ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺝ ،١ :ﺹ.٦١ :
ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺝ ،١ :ﺹ.٣٢ :
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 .٥ﻗﺎﻝ ﰲ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ":ﻭﺍﻷﺻـﻮﻝ ﺃﻛﺜـﺮ ﺷـﻬﺎﺩﺓ ﻟﺘﻌﻠﻴـﻞ ﺃﰊ
ﺣﻨﻴﻔﺔ").(٩٩
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﲡﺮﺩﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﳌﺬﻫﺒﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ،ﻓﻬﻮ ﱂ ﳚﻌﻞ
ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﺎ ﻟﻼﻧﺘﺼﺎﺭ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﺻﻮﺍﺑﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ
ﱄ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ ،ﻭﺳﻴﺄﰐ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺫﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺭﺟـﺢ
ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮ ﹰﻻ ﳐﺎﻟﻔﹰﺎ ﳌﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ،ﻭﳑﺎ ﻳﺪﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﲡﺮﺩﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﳌﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴـﺔ
ﻧﻘﺪﻩ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﻮﻟﻪ ﻭﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﻭﺃﺩﻟﺘﻪ ،ﺑﻞ ﱂ ﻳﺴﻠﻢ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ -ﺭﲪـﻪ ﺍﷲ -
ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻧﻘﺪﻩ ،ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ:
 .١ﻗﺎﻝ":ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﲔ ﱂ ﺗﺪﺧﻠﻪ ﺻﻨﻌﺔ ،ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻗﺪ ﺩﺧﻠﺘﻪ ﺍﻟﺼـﻨﻌﺔ،
ﻓﺈﻥ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻳﺮﻯ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ ﺗﻨﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺲ ،ﺃﻋﲏ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜـﻮﻥ
ﺟﻨﺴﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ،ﻓﻴﺠﻴﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ،ﻭﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻳﺮﻯ ﺫﻟـﻚ ،ﻭﺗﻔﺼـﻴﻞ
ﻣﺬﻫﺒﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﺴﲑ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ؛ ﻓﺎﻟﻠﺤﻢ ﺍﳌﺸﻮﻱ ﻭﺍﳌﻄﺒﻮﺥ ﻋﻨﺪﻩ ﻣـﻦ ﺟـﻨﺲ
ﻭﺍﺣﺪ ،ﻭﺍﳊﻨﻄﺔ ﺍﳌﻘﻠﻮﺓ ﻋﻨﺪﻩ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﻘﻠﻮﺓ ﺟﻨﺴﺎﻥ ،ﻭﻗﺪ ﺭﺍﻡ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ
ﺫﻟﻚ ،ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﺃﻥ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺣﱴ ﺗﻨﺤﺼـﺮ ﻓﻴـﻪ
ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻗﺪ ﺭﺍﻡ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﺟﻲ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﻘﻰ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﻳﻌﺴـﺮ ﺣﺼـﺮ
ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻨﺪﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﰲ ﺷﻲﺀ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻨﺎﺱ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻊ ﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻭﲤﻴﻴﺰﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻮﺟﺐ ﺫﻟﻚ ،ﺃﻋﲏ ﰲ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ،ﻭﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ،ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺕ؛ ﻭﺳﺒﺐ
ﺍﻟﻌﺴﺮ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻣﺘﺸﺎﺔ ﰲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻨﺪﻩ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﲤﻴﻴﺰﻫﺎ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺑﺎﺩﻯﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﳊﺎﻝ ،ﺟﺎﻭﺏ ﻓﻴﻬـﺎ
) (٩٩ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺝ ،٢ :ﺹ.٥ :
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ﲜﻮﺍﺑﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺟﺎﺀ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﺃﺣﺪ ﻓﺮﺍﻡ ﺃﻥ ﳚﺮﻱ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻭﺍﺣﺪ ،ﻭﺃﺻﻞ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻋﺴﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺃﻧﺖ ﺗﺘﺒﲔ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻬﻢ").(١٠٠
 .٢ﻗﺎﻝ":ﻭﺍﻧﻔﺮﺩ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﻠﻴﺚ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﺑﺎﻟﻘﺴﺎﻣﺔ ﻓﺠﻌﻼ ﻗﻮﻝ
ﺍﳌﻘﺘﻮﻝ ﻓﻼﻥ ﻗﺘﻠﲏ ﻟﻮﺛﺎ) (١٠١ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺴﺎﻣﺔ .......ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑـﺄﻥ ﻧﻔـﺲ
ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺷﺒﻬﺔ ﻓﻀﻌﻴﻒ ،ﻭﻣﻔﺎﺭﻕ ﻟﻸﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﻨﺺ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻟﻮ ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺪﻋﺎﻭﻳﻬﻢ ﻻﺩﻋﻰ ﻗﻮﻡ ﺩﻣﺎﺀ ﻗﻮﻡ ﻭﺃﻣﻮﺍﳍﻢ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟـﻴﻤﲔ ﻋﻠـﻰ
ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒـﺎﺱ ﻭﺧﺮﺟـﻪ ﻣﺴـﻠﻢ ﰲ
ﺻﺤﻴﺤﻪ) ،(١٠٢ﻭﻣﺎ ﺍﺣﺘﺠﺖ ﺑﻪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺼﺔ ﺑﻘﺮﺓ ﺑﲏ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻓﻀﻌﻴﻒ؛ ﻷﻥ
ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺃﺳﻨﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳋﺎﺭﻕ ﻟﻠﻌﺎﺩﺓ").(١٠٣
 .٣ﻗﺎﻝ":ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓﻴﻤﻦ ﺍﺳﺘﺆﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻘﻲ ﺣﺎﺋﻂ ،ﻓﺴﻘﺎﻩ ﺣﱴ ﺃﲦـﺮ
ﺍﳊﺎﺋﻂ ،ﰒ ﺃﻓﻠﺲ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ،ﻓﺈﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺗﺸﺒﻴﻪ ﺑﻴﻊ ﺍﳌﻨـﺎﻓﻊ ﰲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﺮﻗﺎﺏ ﻫﻮ ﺷﻲﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺣﺴﺐ ﺍﻧﻔﺮﺩ ﺑـﻪ ﻣﺎﻟـﻚ ﺩﻭﻥ ﻓﻘﻬـﺎﺀ
ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ،ﻭﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ").(١٠٤
 .٤ﻗﺎﻝ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﺻﻞ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ -ﺭﲪﻪ
ﺍﷲ ":-ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻟﻴﻼ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﻓﻴﻪ
) (١٠٠ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺝ ،٢ :ﺹ.١٠٤-١٠٣ :
ﱄ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ .ﺍﺑﻦ ﻓﺎﺭﺱ ،ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ
) (١٠١ﺍﻟﻼﻡ ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ ﻭﺍﻟﺜﺎﺀ ﺃﺻﻞ ﺻﺤﻴﺢ ،ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺀ ﻭﺍﺳﺘﺮﺧﺎﺀ ﻭ ﹼ
ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺹ ،٩٤٢ :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ":-ﻭﻫﻮ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﻘﻮﻯ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳌﺪﻋﻲ ﻭﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈـﻦ ﺻـﺪﻗﺔ
ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﺙ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﺓ"ﲢﺮﻳﺮ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲏ ﺍﻟﺪﻗﺮ)،ﺩﻣﺸﻖ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ ١٤٠٨ ،ﻫـ( ،ﻁ
 ،١ﺝ ،١ :ﺹ.٣٣٩ :
) (١٠٢ﺝ ،٣ :ﺹ ،١٣٣٦ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ ،ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
) (١٠٣ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺝ ،٢ :ﺹ.٣٢٣ :
) (١٠٤ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺝ ،٢ :ﺹ.٢١٨ :
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ﻧﻈﺮ؛ ﻓﺈﻥ ﻣﺘﻘﺪﻣﻲ ﺷﻴﻮﺥ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻹﲨﺎﻉ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻻ
ﻭﺟﻪ ﻟﻪ؛ ﻓﺈﻥ ﺇﲨﺎﻉ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻻ ﳛﺘﺞ ﺑﻪ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺘﺄﺧﺮﻭﻫﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ :ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ
ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ،ﻭﳛﺘﺠﻮﻥ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺼﺎﻉ ﻭﻏﲑﻩ ﳑﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺧﻠﻔـﺎ ﻋـﻦ
ﺳﻠﻒ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﻓﻌﻞ ،ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ؛ ﻓـﺈﻥ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺍﳋﱪ ﻻ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﺑﺄﻥ ﺟﻌﻞ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﻋﺴﲑ ،ﺑﻞ ﻟﻌﻠـﻪ
ﳑﻨﻮﻉ ،ﻭﺍﻷﺷﺒﻪ ﻋﻨﺪﻱ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺒﻠﻮﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺑـﻮ
ﺣﻨﻴﻔﺔ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻣﻊ ﺗﻜﺮﺭﻫـﺎ ،ﻭﺗﻜـﺮﺭ
ﻭﻗﻮﻉ ﺃﺳﺒﺎﺎ ﻏﲑ ﻣﻨﺴﻮﺧﺔ ،ﻭﻳﺬﻫﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﺗﻠﻘـﻮﺍ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺴﻨﻦ ﺧﻠﻔﺎ ﻋﻦ ﺳﻠﻒ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺒﻠﻮﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ
ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ؛ ﻷﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺃﺣﺮﻯ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺬﻫﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﲑﻫـﻢ ﻣـﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﱪﻫﻢ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻘﻞ ،ﻭﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﺸﻚ ﺃﻧـﻪ
ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻟﺸﻲﺀ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻭﺍﻓﻘﺘﻪ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺑﻪ ﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﻈﻦ ،ﻭﺇﻥ ﺧﺎﻟﻔﺘـﻪ
ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻈﻦ ،ﻓﺄﻣﺎ ﻫﻞ ﺗﺒﻠﻎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﺗﺮﺩ ﺑﻪ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻵﺣـﺎﺩ
ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻔﻴﻪ ﻧﻈﺮ").(١٠٥
 .٥ﻗﺎﻝ":ﻭﻗﺪ ﺭﺍﻣﺖ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺃﻥ ﲢﺘﺞ ﳌﺬﻫﺒﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﺓ ﺻﻔﺔ ﻫﻲ ﺿﺪ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳـﺔ...
ﻭﻫﻮ ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﺿﻌﻴﻒ").(١٠٦
א W אאאא : ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺬﻛﺮ ﻣﻮﺿـﻊ ﺍﻻﺗﻔـﺎﻕ ﰲ
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ،ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ":ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﺙ :ﻓﻨﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﺍﺗﻔﻖ
ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻃﻬﺎﺭﺗﺎﻥ :ﻃﻬﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﺙ ،ﻭﻃﻬﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﳋﺒـﺚ .ﻭ
) (١٠٥ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺝ ،١ :ﺹ.١٢٦ :
) (١٠٦ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺝ ،٢ :ﺹ.٢٧٨ :
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ﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﺙ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺻﻨﺎﻑ :ﻭﺿﻮﺀ ،ﻭﻏﺴﻞ ،ﻭﺑﺪﻝ ﻣﻨـﻬﻤﺎ ،ﻭﻫـﻮ
ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ").(١٠٧
W ﺇﺑﺮﺍﺯﻩ ﻷﺩﻟﺔ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
W אא:
ﻭﻳﺘﻀﺢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
 .١ﺻﻐﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻊ ﴰﻮﻟﻪ ﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﲨﻴﻌﻬﺎ ،ﻭﻛﺜﺮﺓ ﻣﺴﺎﺋﻠﻪ.
 .٢ﺇﳚﺎﺯﻩ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ ﻋﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻭﻃـﺮﻕ ﺗﻠﻘﻴﻬـﺎ ،ﻭﺃﺳـﺒﺎﺏ
ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻴﻬﺎ.
 .٣ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ.
 .٤ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﰲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ.
 .٥ﲡﻨﺐ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ،ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺘﻪ :ﻗﻮﻟﻪ":ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻻﺧـﺘﻼﻑ ﰲ ﻭﺟـﻮﺏ
ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﰲ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ،ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﻓﻴﻪ ،ﻫﻮ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ،
ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﳋﻼﻑ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻫﻲ ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﻫﻨﺎ؛ ﻓﻼ ﻣﻌﲎ ﻹﻋﺎﺩﺗﻪ") ،(١٠٨ﻭﻗﻮﻟﻪ":ﺃﻣـﺎ
ﺍﶈﺪﺩ ﻓﺎﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻟﺮﻣﺎﺡ ﻭﺍﻟﺴﻴﻮﻑ ﻭﺍﻟﺴﻬﺎﻡ ﻟﻠﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ،
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﲟﺎ ﺟﺮﻯ ﳎﺮﺍﻫﺎ ﳑﺎ ﻳﻌﻘﺮ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﺫﻛﺎﺓ

) (١٠٧ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺝ ،١ :ﺹ.٥ :
) (١٠٨ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺝ ،١ :ﺹ.٥١ :
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ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﺍﻹﻧﺴﻲ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻦ ،ﻭﺍﻟﻈﻔﺮ ،ﻭﺍﻟﻌﻈﻢ ،ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ ﺫﻟـﻚ؛
ﻓﻼ ﻣﻌﲎ ﻹﻋﺎﺩﺗﻪ").(١٠٩

אא 
אאא 

Wאא : ﺍﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮ ﺃﻣﻬﺎﺕ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻪ :ﺍﳌﺘﻔـﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﱂ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻭﺗﻔﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺩ ﺿﺎﺑﻂ
ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ":ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻨﻄﻮﻕ ـﺎ ﰲ ﺍﻟﺸـﺮﻉ ،ﺃﻭ ﻗﺮﻳـﺐ ﻣـﻦ
ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ") ،(١١٠ﻭﻗﺎﻝ":ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﺎ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻧﺬﻛﺮ
ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺴﻜﻮﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺷﻬﺮ ﺍﳋﻼﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲔ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻷﻣﺼـﺎﺭ") (١١١ﻭﻗـﺎﻝ ﰲ
ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ":ﺍﺷﺘﻬﺮ ﺍﳋﻼﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﲔ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ -ﺭﺿـﻲ ﺍﷲ
ﻋﻨﻬﻢ  -ﺇﱃ ﺃﻥ ﻓﺸﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ") ،(١١٢ﻭﻗﺎﻝ":ﻭﺃﻣﺎ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ....ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ
ﻳﻔﺴﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﲤﺴﻚ ﺑﻪ ﺃﻓﺴﺪﺕ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺮﻛﺖ ﺻﺢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮﻭﻁ
ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻏﲑ ﻻﺯﻣﺔ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮﻭﻁ ﻻﺯﻣﺔ ،ﻭﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﺒﺴﻮﻃﺔ ﰲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ،ﻭﻟﻴﺲ
ﻛﺘﺎﺑﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻛﺘﺎﺏ ﻓﺮﻭﻉ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﺃﺻﻮﻝ").(١١٣
ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻞ ﻻﻗﺘﺼﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺑﻘﻮﻟﻪ":ﻓﺈﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺼﻨﻔﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴـﺎﺋﻞ
ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﲡﺮﻱ ﻟﻠﻤﺠﺘﻬﺪ ﳎﺮﻯ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﰲ ﺍﳌﺴﻜﻮﺕ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻭﰲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺯﻝ ﺍﻟـﱵ ﱂ ﻳﺸـﺘﻬﺮ
ﺍﳋﻼﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲔ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻧﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﻋﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨـﻬﻢ ،ﺃﻭ ﱂ ﻳﻨﻘـﻞ،
) (١٠٩ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺝ ،١ :ﺹ.١٣٣ :
) (١١٠ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺝ ،٢ :ﺹ ،١٤٧ :ﻭﺍﻧﻈﺮ :ﺝ ،١ :ﺹ.٣٣٢ :
) (١١١ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺝ ،٢ :ﺹ.٢٩٠ :
) (١١٢ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺝ ،٢ :ﺹ.١ :
) (١١٣ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺝ ،٢ :ﺹ.٢٨٩ :
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ﻭﻳﺸﺒﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﺪﺭﺏ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ،ﻭﻓﻬﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﺃﻭﺟﺒﺖ ﺧـﻼﻑ
ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺎ ﳚﺐ ﰲ ﻧﺎﺯﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺯﻝ ،ﺃﻋﲏ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ
ﻣﺬﻫﺐ ﻓﻘﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ،ﺃﻋﲏ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ،ﻭﻳﻌﻠﻢ ﺣﻴﺚ ﺧﺎﻟﻒ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺃﺻﻠﻪ ،ﻭﺣﻴﺚ ﱂ ﳜﺎﻟﻒ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻓﺘﻮﻯ ،ﻓﺄﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﰲ
ﺫﻟﻚ ﻓﺘﻮﻯ ،ﺃﻭ ﱂ ﻳﺒﻠﻎ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻓﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﰐ ﺑـﺎﳉﻮﺍﺏ ﲝﺴـﺐ
ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﱵ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺒﻪ ،ﻭﲝﺴﺐ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻳﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻩ").(١١٤
ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﻟـﻒ ﺗـﺮﻙ
ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﻬﻤﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ":ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﻓﺎﺗـﺖ ﺍﳌﺆﻟـﻒ ﻓﻠـﻢ
ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ") ،(١١٥ﻭﻳﻈﻬﺮ ﱄ :ﺃﻥ ﺗﺮﻙ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﻛﻮﻥ ﻣﺎ ﺫﻛـﺮﻩ ﻣـﻦ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﺎﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻏﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ؛ ﻓﻬﻮ ﱂ ﻳﻘﺼﺪ ﲨـﻊ ﺍﳌﺴـﺎﺋﻞ ﺍﳌﻬﻤـﺔ
ﻭﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺀﻫﺎ ،ﺑﻞ ﺃﺭﺍﺩ ﺫﻛﺮ ﺃﻣﻬﺎﺎ ﺍﻟﱵ ﲡﺮﻯ ﳎﺮﻯ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻟﻠﻤﺴﻜﻮﺕ ﻋﻨﻬﺎ؛ ﻟﻠﻌﻠﺔ ﺍﻟـﱵ
ﺫﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺁﻧﻔﺎ ،ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ.
Wאא W
ﻳﻘﻮﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ":ﻭﻗﺪ ﺞ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻓﺮﻳﺪﺍ
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻧﺪﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺜﻠﻪ ﰲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ)ﻋﺪﺍ ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﰲ ﺗﺮﺗﻴـﺐ
ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﻟﻠﻜﺎﺳﺎﱐ(؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺑﺪﺃ ﻛﻞ ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺑﺘﻘـﺪﱘ ﺗﺼـﻮﺭ ﻛﺎﻣـﻞ
ﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ ،ﻭﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻪ ،ﰲ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ،ﲝﻴﺚ ﻳﻘﺘﺮﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼـﻮﺭ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﺴـﻴﻤﺎﺕ،
ﻭﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ،ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ):ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ(
) (١١٤ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺝ ،٢ :ﺹ.٢٩١-٢٩٠ :
) (١١٥ﺷﺮﺡ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﻭﺎﻳﺔ ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ ،ﺝ ،١ :ﺹ.١٠ :
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ﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻮ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ،(١١٦)".ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ -ﺭﲪـﻪ ﺍﷲ  -ﰲ
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ":ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ...ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺍﺛﻨﺘـﺎ
ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ ﲡﺮﻱ ﳎﺮﻯ ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ،ﻭﻫﻲ ﺭﺍﺟﻌﺔ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ،ﻭﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ،ﻭﺻﻔﺔ
)(١١٧
ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ،ﻭﺃﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ،ﻭﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ،ﻭﲢﺪﻳﺪ ﳏﺎﻝ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﲨﻴﻊ ﺫﻟﻚ"
ﻭﳝﻜﻦ ﻭﺻﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﺮﻉ ﰲ ﺫﻛﺮ ﺍﳌﺴـﺄﻟﺔ
ﻳﺬﻛﺮ ﳏﻞ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺃﻭﻻ ،ﰒ ﻳﺴﺘﻌﺮﺽ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ،ﻭﺃﺩﻟﺘﻬﻢ ،ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺎ ،ﻭﻳﱪﺯ
ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺳﺒﺐ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ،ﻭﻳﺮﺟﺢ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ.

אא 
אאא 
ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﲔ ،ﻭﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ،ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﺘﻬﺪﻳﻦ
ﻛﺎﻟﺜﻮﺭﻱ ،ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ ،ﻭﺃﰊ ﺛﻮﺭ ،ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ ،ﻭﺍﻟﻄﱪﻱ ،ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﺋﻤﺔ
ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻛﺄﺻﺤﺎﺏ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻛﺮﻩ ﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
Wאאאא W

ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ":ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﲪﺪ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻧﺪﺭ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﻣﻦ
ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ .ﻭﻟﺮﲟﺎ ﺗﻌﺮﺽ ﳌﺬﻫﺐ ﺃﻭ ﻣﺬﻫﺒﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌـﺔ،
ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﺒﺎﻗﲔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﳌﺂﺧﺬ") ،(١١٨ﻭﻳﻈﻬﺮ ﱄ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺳـﺒﺐ ﻋـﺪﻡ
ﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻪ ﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﻟﻶﰐ:
) (١١٦ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺝ ،١ :ﺹ.٣٩٧ :
) (١١٧ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺝ ،١ :ﺹ.٦ :
) (١١٨ﺷﺮﺡ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﻭﺎﻳﺔ ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ ،ﺝ ،١ :ﺹ.١٠ :
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 .١ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺀ ﻟﻸﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﻟﻴﺲ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻛﻤﺎ
ﺃﻥ ﻋﺪﻣﻪ ﻻ ﳛﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻨﻪ.
 .٢ﻛﺜﺮﺓ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﲡﻌﻞ ﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺀﻫﺎ ﻳﺴـﺘﻐﺮﻕ ﺯﻣﻨـﺎ
ﻃﻮﻳﻼ؛ ﺭﲟﺎ ﳛﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺇﲤﺎﻡ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻟﻜﺘﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﻭﻓﺎﺗﻪ ،ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﻫـﺬﺍ ﻫـﻮ
ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻠﻪ ﻻ ﻳﺮﺟﺢ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﰐ ﻋﻨﺪ ﺫﻛﺮ ﻣﻨﻬﺠـﻪ ﰲ
ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ،ﻭﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻳﺘﻔﻘـﺎﻥ ﰲ ﺍﺳـﺘﻐﺮﺍﻕ
ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ":-ﻭﺇﻥ ﺃﻧﺴﺄ ﺍﷲ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻓﺴﻨﻀﻊ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﰲ
ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﺻـﻨﺎﻋﻴﺎ؛ ﺇﺫ ﻛـﺎﻥ ﺍﳌـﺬﻫﺐ
ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ؛ ﺣﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻟﻘـﺎﺭﻯﺀ
ﳎﺘﻬﺪﺍ ﰲ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ؛ ﻷﻥ ﺇﺣﺼﺎﺀ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﻋﻨﺪﻱ ﺷﻲﺀ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺍﻟﻌﻤﺮ
ﺩﻭﻧﻪ") (١١٩ﻭﻟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﻧﻘﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﻛﺘـﺎﺏ
ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ":-ﻭﺃﻛﺜـﺮ
ﻣﺎ ﻋﻮﻟﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺇﱃ ﺃﺭﺑﺎﺎ ﻫﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻻﺳـﺘﺬﻛﺎﺭ،
ﻭﺃﻧﺎ ﻗﺪ ﺃﲝﺖ ﳌﻦ ﻭﻗﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻭﻫﻢ ﱄ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﺤﻪ") ،(١٢٠ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ.
Wאאא W

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ":ﻗﺪ ﻳﺴﻨﺪ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﻮﻻ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﺘﻬﺪﻳﻦ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺍﳌﻌﺘﻤـﺪ ﰲ
ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺬﻫﺐ ،ﺃﻭ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﺻﻞ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻐﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ") ،(١٢١ﻭﺭﲟـﺎ ﻳﻜـﻮﻥ
ﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﰲ ﻧﻘﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺬﻛﺎﺭ ،ﻭﻋﺪﻡ ﺭﺟﻮﻋﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ
) (١١٩ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺝ ،٢ :ﺹ.٣٣٢ :
) (١٢٠ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺝ ،١ :ﺹ.٦٤ :
) (١٢١ﺷﺮﺡ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﻭﺎﻳﺔ ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ ،ﺝ ،١ :ﺹ.١٠ :
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ﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﻻﺳﺘﻐﺮﺍﻕ ﺫﻟﻚ ﻭﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ؛ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺳﻬﻮ
ﻭﻭﻫﻢ؛ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺯﺍﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﺁﻻﻑ ﻣﺴﺄﻟﺔ ،ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ
ﻓﻴﻬﺎ ،ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻓﺎﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻟﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﻗﺪﱘ
ﻭﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ،ﻭﺃﲪﺪ ﻋﻨﻪ ﻋﺪﺓ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻗﺪ
ﻳﻘﻮﻝ ﻗﻮﻻ ﰒ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻨﻪ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺴﺐ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻟﻔﻘﻴﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﰲ ﺍﳌﺴـﺄﻟﺔ
ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺭﺍﺟﺤﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﳝﻨﻊ ﺭﺟﻮﻋﻪ ﻋﻨـﻪ
ﻣﻦ ﺫﻛﺮﻩ ،ﻭﻏﺮﺽ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﱄ ﻫﻮ ﺫﻛﺮ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﱵ ﻗﻴﻠﺖ ﰲ ﺍﳌﺴـﺄﻟﺔ ،ﻭﺑﻴـﺎﻥ
ﺳﺒﺐ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﱂ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺇﱃ ﺃﺻﺤﺎﺎ ،ﻭﺑﻴـﺎﻥ
ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻋﻨﺪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻛﻞ ﺇﻣﺎﻡ؛ ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻣﺎ ﻗﻠﺘﻪ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﰲ ﻏﺮﺿـﻪ ﻣـﻦ ﺗـﺄﻟﻴﻒ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﰲ ﻧﻘﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﺃﺻﺤﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﻭﺍﺣـﺪ؛
ﺇﺫ ﻟﻮ ﺃﺭﺍﺩ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻷﺻﺤﺎﺎ ،ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﰲ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺴﻠﻚ ﺳﺒﻴﻞ ﺫﻟـﻚ
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻜﺘﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ،ﻭﻫﻮ ﳑﺎ ﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ،ﺑﻞ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺣﻜﻤﺘـﻪ
ﺃﻥ ﻳﺆﻡ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ  -ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﲑﻩ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﺮﻛـﻪ
ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ  ،-ﻭﻻ ﻳﻨﺸﻐﻞ ﻋﻨﻪ ﺑﺄﻣﺮ ﺁﺧﺮ ﺭﲟﺎ ﳛﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺑﻠﻮﻏﻪ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ
ﺃﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻧﻘﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ،ﻭﱂ ﻳﻨﻒ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ
ﰲ ﺍﳋﻄﺄ ﻭﺍﻟﻮﻫﻢ ،ﻭﺃﺟﺎﺯ ﳌﻦ ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﺤﻪ ،ﻭﻷﳘﻴﺔ ﻛﻼﻣﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣـﺮ
ﺃﻋﻴﺪ ﺫﻛﺮﻩ :ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ":-ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻋﻮﻟﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺇﱃ
ﺃﺭﺑﺎﺎ ﻫﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺬﻛﺎﺭ ،ﻭﺃﻧﺎ ﻗﺪ ﺃﲝﺖ ﳌﻦ ﻭﻗـﻊ ﻣـﻦ ﺫﻟـﻚ ﻋﻠـﻰ ﻭﻫـﻢ ﱄ ﺃﻥ
)(١٢٢
ﻳﺼﻠﺤﻪ"
ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ:
) (١٢٢ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺝ ،١ :ﺹ.٦٤ :
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 ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ":-ﻭﺃﻣﺎ ﺻﻔﺔ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﺈﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :ﺃﻣﺎ
ﺍﻟﺘﻜﺒﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﰲ ﺃﻭﳍﺎ ﻓﻤﺜﲎ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻤﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﺇﻻ ﻗﻮﻟﻪ ﻗﺪ ﻗﺎﻣـﺖ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﺈﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺮﺗﺎﻥ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳊﻨﻔﻴـﺔ ﻓـﺈﻥ
ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﺜﲎ ﻣﺜﲎ ،ﻭﺧﻴﺮ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺑﲔ ﺍﻹﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻳﻪ ﰲ
ﺍﻟﺘﺨﻴﲑ ﰲ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ") ،(١٢٣ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺨﻴﲑ ﺑﲔ ﺍﻹﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪـﺪ -
ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  -ﻟﻴﺴﺖ ﺛﺎﺑﺘﺔ؛ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  ":-ﻣﺴﺄﻟﺔ :ﻗﺎﻝ :ﻭﺍﻹﻗﺎﻣﺔ:
ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ،ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ،ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﳏﻤﺪﺍ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ،ﺣـﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ ،ﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻼﺡ ،ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺼﻼﺓ ،ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺼﻼﺓ ،ﺍﷲ ﺃﻛﱪ
ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ،ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ .....ﻭﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ :ﺇﳕﺎ ﻛـﺎﻥ
ﺍﻷﺫﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ --ﻣﺮﺗﲔ ﻣﺮﺗﲔ ،ﻭﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮﺓ ﻣـﺮﺓ ،ﺇﻻ ﺃﻧـﻪ
ﻳﻘﻮﻝ :ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺼﻼﺓ ،ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺼﻼﺓ ،ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ،ﻭﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ
ﺍﷲ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺃﻧﻪ ﻭﺻﻒ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ،ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﻋﻦ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑـﻦ
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﺎﻹﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻧـﺎﻩ")،(١٢٤
ﻭﰲ ﺷﺮﺡ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ":ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺗﺜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺒﲑ ﰲ ﺃﻭﳍﺎ،
ﻭﺇﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺗﲔ ،ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ)ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺼﻼﺓ( ﻣﺮﺗﲔ ،ﰒ ﺍﻟﺘﻜﺒﲑ ﻣﺮﺗﲔ ،ﰒ ﺇﻓﺮﺍﺩ
ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ....ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﲣﻴﲑ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﳌﺆﻟﻒ").(١٢٥
 ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ":-ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﻘﺬﻭﻑ ﻓﺎﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣـﻦ ﺷـﺮﻃﻪ ﺃﻥ
ﳚﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﲬﺴﺔ ﺃﻭﺻﺎﻑ :ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ،ﻭﺍﳊﺮﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻔﺎﻑ ،ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜـﻮﻥ
) (١٢٣ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺝ ،١ :ﺹ.٨٠ :
) (١٢٤ﺍﳌﻐﲏ) ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ :ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ :ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ( ،ﺝ ،١ :ﺹ.٢٤٤ :
) (١٢٥ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ،ﺝ ،١ :ﺹ ،٢٦١ :ﻫﺎﻣﺶ ﺭﻗﻢ.٤ :
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ﻣﻌﻪ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﺰﻧﺎ ،ﻓﺈﻥ ﺍﳔﺮﻡ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﻭﺻﻒ ﱂ ﳚﺐ ﺍﳊﺪ ،ﻭﺍﳉﻤﻬـﻮﺭ
ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻘﺬﻭﻑ ،ﻭﳛﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺧـﻼﻑ،
ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ ﰲ ﺳﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﺗﻄﻴﻖ ﺍﻟﻮﻁﺀ") (١٢٦ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﰲ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﳌﻘﺬﻭﻑ ﳊﺪ ﻗﺎﺫﻓﻪ:
 .١ﺫﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ) (١٢٧ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ)-(١٢٨ﻭﻫﻮ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ)-(١٢٩ﺇﱃ
ﺃﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪ ﺍﻟﻘﺬﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺫﻑ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺬﻭﻑ ﺑﺎﻟﻐﺎ.
 .٢ﺫﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ) (١٣٠ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﻵﰐ:
 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻘﺬﻭﻑ ﺑﻪ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻓﻼ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﳌﻘـﺬﻭﻑ ﳊـﺪ
ﻗﺎﺫﻓﻪ.
 ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺬﻑ ﺭﻣﻴﺎ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﰲ ﺍﳌﻘـﺬﻭﻑ ﺍﻟـﺬﻛﺮ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻐﺎ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﻣﻴﺎ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﻪ ﻓﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻳﻜـﻮﻥ
ﻣﻄﻴﻘﺎ ﻟﻴﺠﺐ ﺍﳊﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺫﻓﻪ ،ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻘﺬﻭﻑ ﺃﻧﺜﻰ ﻓﻴﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ

) (١٢٦ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺝ  ،٢ﺹ.٣٣٠ :
) (١٢٧ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﺍﳌﲑﻏﻨﺎﱐ ،ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﺷﺮﺡ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﺉ ،ﻣﻄﺒﻮﻉ ﻣﻊ ﺷﺮﺡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ،
)ﻣﺼﺮ :ﺍﳌﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻣﲑﻳﺔ ﺑﺒﻮﻻﻕ ١٣١٨ ،ﻫـ( ،ﻁ  ،١ﺝ ،٤ :ﺹ ،١٩٢ :ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑـﻦ ﻣﺴـﻌﻮﺩ
ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ ،ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ) ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ :ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ( ،ﺝ ،٩ :ﺹ٤١٦٦ :
) (١٢٨ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺸﲑﺍﺯﻱ ،ﺍﳌﻬﺬﺏ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ) ،ﻣﺼﺮ :ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻭﻣﻄﺒﻌﺔ
ﺍﻟﺒﺎﰊ ﺍﳊﻠﱯ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ ١٣٩٦ ،ﻫـ١٩٧٦ ،ﻡ( ،ﻁ  ،٣ﺝ ،٢ :ﺹ ،٣٤٩ :ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺴـﻴﺪ ﳏﻤـﺪ ﺷـﻄﺎ
ﺍﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ ،ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﺣﻞ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻓﺘﺢ ﺍﳌﻌﲔ)،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ( ،ﺝ ،٤:ﺹ.١٥٠ :
) (١٢٩ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ،ﺍﳌﻐﲏ ،ﺝ ،٨ :ﺹ ،٢١٦ :ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠـﻲ ﺑـﻦ
ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﳌﺮﺩﺍﻭﻱ ،ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻣﻦ ﺍﳋﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ﲢﻘﻴـﻖ :ﳏﻤـﺪ
ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻔﻘﻲ١٣٧٧)،ﻫـ١٩٥٧ ،ﻡ( ،ﻁ  ،١ﺝ ،١٠ :ﺹ.٢٠٥-٢٠٤ :
) (١٣٠ﺳﺤﻨﻮﻥ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻮﺧﻲ ،ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ) ،ﻣﺼﺮ :ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴـﻌﺎﺩﺓ١٣٢٣ ،ﻫــ( ،ﺝ ،١٦ :ﺹ،٢٢٠ :
 ،٢٥٤ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ،ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺼﻐﲑ) ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ١٣٩٨ ،ﻫــ١٩٧٨ ،
ﻡ( ،ﺝ ،٢ :ﺹ ،٤٢٦ :ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳋﺮﺷﻲ ،ﺷﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ) ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺻـﺎﺩﺭ( ،ﺝ ،٨ :ﺹ-٨٦ :
.٨٧
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ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻄﻴﻘﺔ ﻟﻠﻮﻁﺀ ،ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ .ﻓﻴﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺫﻟـﻚ :ﺃﻥ
ﻼ.
ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﰲ ﺭﻣﻲ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻓﺎﻋ ﹰ
 .٣ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﻭﻫﻲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ) :(١٣١ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ
ﺑﻠﻮﻍ ﺍﳌﻘﺬﻭﻑ ﳊﺪ ﻗﺎﺫﻓﻪ ،ﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺒﲑﺍ ﳚﺎﻣﻊ ﻣﺜﻠﻪ.
Wאא W

ﻓﺎﳌﺆﻟﻒ ﱂ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻌﺰﻭ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻟﻠﻘﺎﺋﻠﲔ ﺎ) ،(١٣٢ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻋـﺪﻡ
ﻋﺰﻭﻩ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ :ﻗﻮﻟﻪ":ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﰲ ﺩﺍﺧـﻞ
ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﺫﻟﻚ :ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣـﻦ ﺃﺟـﺎﺯﻩ ﻋﻠـﻰ
)(١٣٣
ﺍﻹﻃﻼﻕ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻔﻞ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻟﻔﺮﺽ"
אWאאאאא W

ﱂ ﻳﺮﺍﻉ ﰲ ﻋﺮﺽ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﺯﻣﻨﻴﺎ ﻭﻻ ﻣﺬﻫﺒﻴﺎ ﻓﻤﺮﺓ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠـﻰ
ﻏﲑﻩ ،ﻭﺗﺎﺭﺓ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ،ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻳﻘﺪﻡ ﺃﺑﺎ ﺣﻨﻴﻔﺔ) ،(١٣٤ﻭﻣـﻦ ﺃﻣﺜﻠـﺔ ﺫﻟـﻚ
ﻗﻮﻟﻪ":ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ﻫﻞ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺷﺮﻁ ﰲ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ
ﺃﻡ ﻻ ....ﻓﺬﻫﺐ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﱃ ﺃﺎ ﺷﺮﻁ ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﲪﺪ ﻭﺃﰊ ﺛـﻮﺭ
ﻭﺩﺍﻭﺩ ،ﻭﺫﻫﺐ ﻓﺮﻳـﻖ ﺁﺧـﺮ ﺇﱃ ﺃـﺎ ﻟﻴﺴـﺖ ﺑﺸـﺮﻁ ﻭﻫـﻮ ﻣـﺬﻫﺐ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔـﺔ
) (١٣١ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ،ﺍﳌﻐﲏ ،ﺝ ،٨ :ﺹ ،٢١٦ :ﺍﳌﺮﺩﺍﻭﻱ ،ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ،ﺝ ،١٠ :ﺹ ،٢٠٥-٢٠٤ :ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺇﺑـﺮﺍﻫﻴﻢ
ﺍﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ،ﺍﳌﺒﺪﻉ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﻨﻊ) ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ١٤٠٠ ،ﻫـ( ،ﺝ ،٨ :ﺹ.٨٥ :
) (١٣٢ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﺘﺎﺑﻪ :ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﻭﺎﻳﺔ ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ -
ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﺝ ،١ :ﺹ.٣٥ :
) (١٣٣ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺝ ،١ :ﺹ.٨١ :
) (١٣٤ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﺘﺎﺑﻪ :ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﻭﺎﻳﺔ ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ -
ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﺝ ،١ :ﺹ.٣٥ :
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ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ..........ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻴﺪ ﻗﺒﻞ ﺇﺩﺧﺎﳍﺎ
ﰲ ﺇﻧﺎﺀ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻓﺬﻫﺐ ﻗﻮﻡ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﻭﺇﻥ ﺗﻴﻘﻦ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﺪ ،ﻭﻫـﻮ
ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ") ،(١٣٥ﻭﻗﻮﻟﻪ":ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﺍﳊﺪ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻜﺜﲑ ﻓﺬﻫﺐ
ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳊﺪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺜﺮﺓ ﲝﻴﺚ ﺇﺫﺍ ﺣﺮﻛﻪ ﺁﺩﻣﻲ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ
ﻃﺮﻓﻴﻪ ﱂ ﺗﺴﺮ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻨﻪ ،ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳊﺪ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﻫـﻮ
ﻗﻠﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﻼﻝ ﻫﺠﺮ ،ﻭﺫﻟﻚ ﳓﻮ ﻣﻦ ﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﺭﻃﻞ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﱂ ﳛﺪ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﺣـﺪﺍ
ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺎﻝ :ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺗﻔﺴﺪ ﻗﻠﻴﻞ ﺍﳌﺎﺀ ،ﻭﺇﻥ ﱂ ﺗﻐﲑ ﺃﺣﺪ ﺃﻭﺻﺎﻓﻪ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺮﻭﻱ ﻋﻦ
ﻣﺎﻟﻚ").(١٣٦

אאא 
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ﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﺼﻲ ﲨﻴﻊ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ،ﺑﻞ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ،ﻭﻗﺪ ﻗـﺎﻝ ﰲ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻮﱄ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ":ﻭﳓﻦ ﻧﻮﺭﺩ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻣﺎ ﺍﺣﺘﺞ ﺑﻪ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﺎﻥ ،ﻭﻧﺒﲔ ﻭﺟﻪ
ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ") ،(١٣٧ﻭﳝﻜﻦ ﺭﺩ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻪ ﻟﻸﺩﻟﺔ ﺇﱃ ﳓﻮ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﰲ ﺳﺒﺐ
ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻪ ﻟﻸﻗﻮﺍﻝ؛ ﻭﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ":ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳛﺘﺞ ﺎ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﲔ ﰲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺟﺤﻪ -ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﲟﺲ ﺍﻟﺬﻛﺮ -ﻛـﺜﲑﺓ
ﻳﻄﻮﻝ ﺫﻛﺮﻫﺎ ،ﻭﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻧﻜﺘﺔ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ").(١٣٨
) (١٣٥ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺝ ،١ :ﺹ.٦ :
) (١٣٦ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺝ ،١ :ﺹ.١٧ :
) (١٣٧ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺝ ،٢ :ﺹ.٧ :
) (١٣٨ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺝ ،١ :ﺹ.٢٩ :
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Wאא W 

ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺬﻛﺮ ﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺭﺗﻀﺎﻫﺎ ،ﻭﻧﺎﺩﺭﺍ ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﺫﻟﻚ ،ﻣﺜﻞ
ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﰲ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﺍﳉﻤﺎﻉ ﰲ ﺎﺭ ﺭﻣﻀﺎﻥ ) (١٣٩ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ":ﻭﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻥ
ﺭﺟﻼ ﺃﻓﻄﺮ ﰲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻓﺄﻣﺮﻩ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ --ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻖ ﺭﻗﺒﺔ ،ﺃﻭ ﻳﺼﻮﻡ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﲔ ،ﺃﻭ
ﻳﻄﻌﻢ ﺳﺘﲔ ﻣﺴﻜﻴﻨﺎ ،ﺃﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻴﲑ؛ ﺇﺫ)ﺃﻭ( ﺇﳕﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﰲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺘﺨـﻴﲑ ،ﻭﺇﻥ
ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ ﺍﻟﺼﺎﺣﺐ؛ ﺇﺫ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻫﻢ ﺃﻗﻌـﺪ ﲟﻔﻬـﻮﻡ ﺍﻷﺣـﻮﺍﻝ ﻭﺩﻻﻻﺕ
ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ").(١٤٠

אא 
אאא 

ﻗﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﺇﱃ ﲣﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ":ﻭﻗﺪ ﺟﺮﻯ ﻣﺆﻟﻔﻬـﺎ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  -ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻦ
ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﺰﻭﻫﺎ  -ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ  -ﺇﱃ ﳐﺮﺟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﳊﺪﻳﺚ ،ﻭﺑﺪﻭﻥ
ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﻧﻴﺪ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻧﺎﺩﺭﺍ") ،(١٤١ﻭﻗـﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺩﻱ":ﻋـﺪﻡ ﲣـﺮﻳﺞ
ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ،ﻭﻫﻮ ﺷﻲﺀ ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﻷﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﺍﻷﺩﻟﺔ ،ﻛﻞ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳـﺮﻯ
ﻣﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﳊﺪﻳﺚ ،ﻭﺻﺤﺘﻪ ﻭﺿﻌﻔﻪ") ،(١٤٢ﻭﻗﺎﻝ :ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ":ﻗﺪ ﻳﺮﻭﻱ ﺣﺪﻳﺜﺎ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻔﻈﻪ
ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﲣﺮﳚﻪ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﻭﺍﳌﺴﺎﻧﻴﺪ ..ﻭﻫﺬﺍ ﻛﺜﲑ ،ﻭﻟﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﺆﻟﻒ
ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻈﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﺮﺡ ﻟﻄﻼﺑﻪ ،ﻭﻫﻢ ﻳﻜﺘﺒﻮﻥ ﻋﻨﻪ") ،(١٤٣ﻭﳝﻜﻦ ﺭﺩ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﱃ
) (١٣٩ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﺘﺎﺑﻪ :ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﻭﺎﻳﺔ ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ -
ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﺝ ،١ :ﺹ.٣٩ :
) (١٤٠ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺝ ،١ :ﺹ.٢٢٣ :
) (١٤١ﺹ.٥ :
) (١٤٢ﺷﺮﺡ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﻭﺎﻳﺔ ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ ،ﺝ ،١ :ﺹ.١٠ :
) (١٤٣ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺝ ،١ :ﺹ.١٠ :
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ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﻳﻮﺭﺩﻭﻥ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺑﺎﳌﻌﲎ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻔﻘﻴـﻪ
ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺇﳕﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊﺪﻳﺚ ،ﻭﺍﷲ
ﺃﻋﻠﻢ.
ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ:
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ":-ﻭﺭﺟﺤﻮﺍ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﲟﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻋﺠﻤﺎﺀ") ،(١٤٤ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻋﻠـﻰ
ﺃﰊ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﻭﳎﺎﻫﺪ ﻭﺍﳊﺴﻦ) ،(١٤٥ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺷﻴﺒﺔ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﰊ ﻋﺒﻴـﺪﺓ
ﻭﺍﳊﺴﻦ)- (١٤٦ﺭﲪﻬﻢ ﺍﷲ  ،-ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﻋﻨﻪ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ":-ﱂ ﺃﺟﺪﻩ ﻭﻫﻮ ﻋﻨـﺪ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﳎﺎﻫﺪ ،ﻭﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺃﰊ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ،
ﻭﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﰲ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻭﺍﻟﻌﺼـﺮ :ﺣـﺪﻳﺚ ﺃﰊ ﻗﺘـﺎﺩﺓ،
ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺧﺒﺎﺏ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺃﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﻠﻢ").(١٤٧
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ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

) (١٤٤ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺝ ،١ :ﺹ.١٥٤:
) (١٤٥ﺍﳌﺼﻨﻒ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻷﻋﻈﻤﻲ)،ﺑﲑﻭﺕ :ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ١٤٠٣ ،ﻫــ( ،ﺝ ،٢ :ﺹ ،٤٩٣ :ﺝ:
 ،٢ﺹ ،٤٩٣ :ﺑﺎﺏ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺍﻵﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺑﺎﺏ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺑﺮﻗﻢ ،(٤٢٠٢) :ﻭﺭﻗـﻢ ،(٤٢٠١) :ﻭﺭﻗـﻢ:
) ،(٤٢٠٠ﻭﺭﻗﻢ.(٤١٩٩) :
) (١٤٦ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺷﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﻮﰲ ،ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﺼﻨﻒ ﰲ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻛﻤﺎﻝ ﻳﻮﺳـﻒ
ﺍﳊﻮﺕ) ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ :ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺷﺪ١٤٠٩ ،ﻫـ( ،ﻁ  ،١ﺝ ،١ :ﺹ ،٣٢٠ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ،ﺑـﺎﺏ ﰲ ﻗـﺮﺍﺀﺓ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻛﻴﻒ ﻫﻲ ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ،ﺑﺮﻗﻢ ،(٣٦٦٥) :ﻭﺭﻗﻢ.(٣٦٦٤) :
) (١٤٧ﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺔ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻫﺎﺷﻢ ﺍﻟﻴﻤﺎﱐ ﺍﳌﺪﱐ) ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓـﺔ( ،ﺝ،١ :
ﺹ ،١٦١-١٦٠ :ﻓﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ.
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ﺃﻭﻻ :ﺇﻏﻔﺎﻟﻪ ﻟﻠﺘﺮﺟﻴﺢ ﰲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﻫﺎ ،ﻭﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ":ﻓﻬﺬﺍ
ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ  -ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻄﺖ ﺍﳌﺎﺀ ﳒﺎﺳﺔ ﻭﱂ ﺗﻐﲑ ﺃﺣﺪ ﺃﻭﺻﺎﻓﻪ -ﻣـﻦ ﺳـﺒﺐ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺗﺮﺟﻴﺢ ﺃﻗﻮﺍﳍﻢ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻟﻮﺩﺩﻧﺎ ﻟﻮ ﺃﻥ ﺳﻠﻜﻨﺎ ﰲ ﻛـﻞ ﻣﺴـﺄﻟﺔ ﻫـﺬﺍ
ﺍﳌﺴﻠﻚ ،ﻟﻜﻦ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻃﻮﻻ ،ﻭﺭﲟﺎ ﻋﺎﻕ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻋﻨﻪ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺣﻮﻁ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻧﺆﻡ
ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺼﺪﻧﺎﻩ ،ﻓﺈﻥ ﻳﺴﺮ ﺍﷲ  -ﺗﻌﺎﱃ  -ﻓﻴﻪ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻨﺎ ﺍﻧﻔﺴﺎﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤـﺮ،
ﻓﺴﻴﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ").(١٤٨
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﲟﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗﻪ :ﺑﻞ ﺭﺟﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺭﺟﺢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺎ ﺭﺁﻩ ﺻﻮﺍﺑﺎ ﻭﺇﻥ ﺧﺎﻟﻒ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗﻪ ﺍﻟﱵ
ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ:
 ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ ﻋﺪﻡ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺳﺆﺭ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺧـﻼﻑ ﻣـﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴـﺔ ،ﺣﻴـﺚ
ﻗﺎﻝ":ﻓﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺈﺭﺍﻗﺔ ﺳﺆﺭ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﻭﻏﺴﻞ ﺍﻹﻧﺎﺀ ﻣﻨﻪ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺫﻟـﻚ
ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻏﲑ ﻣﻌﻠﻠﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻎ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻨﺠﺲ ،ﻭﱂ ﻳﺮ ﺇﺭﺍﻗﺔ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﳌﺎﺀ
ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﻳﻠﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﰲ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻋﻨﻪ ....ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﺴـﺘﺜﲎ
ﻣﻦ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺁﺳﺎﺭ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﻭﺍﳋﱰﻳﺮ ﻭﺍﳌﺸﺮﻙ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻵﺛـﺎﺭ ﺍﻟـﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ
ﺍﻟﻜﻠﺐ").(١٤٩
 ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ ﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺇﱃ ﳐﻔﻔﺔ ﻭﻣﻐﻠﻈﺔ :ﺣﻴـﺚ ﻗـﺎﻝ":ﻭﺗﻔﺼـﻴﻞ
ﻣﺬﻫﺐ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺎﺕ ﻋﻨﺪﻩ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻣﻐﻠﻈﺔ ﻭﳐﻔﻔﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺍﳌﻐﻠﻈـﺔ
ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﺪﺭﻫﻢ ،ﻭﺍﳌﺨﻔﻔﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻋـﻦ ﺭﺑـﻊ
) (١٤٨ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ،ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺝ ،١ :ﺹ.١٩ :
) (١٤٩ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺝ ،١ :ﺹ.٢٢-٢١ :
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ﺍﻟﺜﻮﺏ ،ﻭﺍﳌﺨﻔﻔﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻫﻲ ﻣﺜﻞ ﺃﺭﻭﺍﺙ ﺍﻟﺪﻭﺍﺏ ﻭﻣﺎ ﻻ ﺗﻨﻔﻚ ﻣﻨـﻪ ﺍﻟﻄـﺮﻕ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ،ﻭﺗﻘﺴﻴﻤﻬﻢ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﺇﱃ ﻣﻐﻠﻈﺔ ﻭﳐﻔﻔﺔ ﺣﺴﻦ ﺟﺪﹰﺍ").(١٥٠
 ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ ﰲ ﻓﻀﻼﺕ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ":ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﳒﺎﺳﺔ ﺑﻮﻝ ﺍﺑـﻦ
ﺁﺩﻡ ﻭﺭﺟﻴﻌﻪ ﺇﻻ ﺑﻮﻝ ﺍﻟﺼﱯ ﺍﻟﺮﺿﻴﻊ ،ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻮﺍﻩ ﻣﻦ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ :ﻓـﺬﻫﺐ
ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺇﱃ ﺃﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﳒﺴﺔ ،ﻭﺫﻫﺐ ﻗﻮﻡ ﺇﱃ ﻃﻬﺎﺭﺎ ﺑﺈﻃﻼﻕ ،ﺃﻋﲏ
ﻓﻀﻠﱵ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﻮﻝ ﻭﺍﻟﺮﺟﻴﻊ ،ﻭﻗﺎﻝ ﻗﻮﻡ ﺃﺑﻮﺍﳍﺎ ﻭﺃﺭﻭﺍﺛﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﻮﻣﻬﺎ:
ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﳊﻮﻣﻬﺎ ﳏﺮﻣﺔ ﻓﺄﺑﻮﺍﳍﺎ ﻭﺃﺭﻭﺍﺛﻬﺎ ﳒﺴﺔ ﳏﺮﻣﺔ ،ﻭﻣـﺎ ﻛـﺎﻥ ﻣﻨـﻬﺎ
ﳊﻮﻣﻬﺎ ﻣﺄﻛﻮﻟﺔ ﻓﺄﺑﻮﺍﳍﺎ ﻭﺃﺭﻭﺍﺛﻬﺎ ﻃﺎﻫﺮﺓ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﱵ ﺗﺄﻛﻞ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ،ﻭﻣﺎ ﻛـﺎﻥ
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﻓﺄﺑﻮﺍﳍﺎ ﻭﺃﺭﻭﺍﺛﻬﺎ ﻣﻜﺮﻭﻫﺔ ،ﻭﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔـﺔ
ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺍﻵﺳﺎﺭ ....ﻭﻟﻮﻻ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻗﻮﻝ ﱂ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺇﻟﻴـﻪ ﺃﺣـﺪ ﰲ
ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼﻑ ﻟﻘﻴﻞ :ﺇﻥ ﻣﺎ ﻳﻨﱳ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻳﺴﺘﻘﺬﺭ ﲞﻼﻑ
ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﱳ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻘﺬﺭ ،ﻭﲞﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺭﺍﺋﺤﺘﻪ ﺣﺴﻨﺔ؛ ﻻﺗﻔـﺎﻗﻬﻢ ﻋﻠـﻰ
ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﻨﱪ ﻭﻫﻮ ﻋﻨﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻀﻠﺔ ﻣﻦ ﻓﻀﻼﺕ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ،ﻭﻛـﺬﻟﻚ
ﺍﳌﺴﻚ ﻭﻫﻮ ﻓﻀﻠﺔ ﺩﻡ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﳌﺴﻚ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮ").(١٥١
 ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ :ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ":ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻓﻌﻤﺪﻢ ﰲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻜﻴﻞ ﻭﺍﳌـﻮﺯﻭﻥ....
ﺭﺃﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻋﲏ ﺍﻟﻜﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﻫﻮ ﺍﳌﺆﺛﺮ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﻛﺘﺄﺛﲑ ﺍﻟﺼـﻨﻒ.....
ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺗﺆﻣﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﻌﲎ ﻇﻬﺮ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻋﻠﺘـﻬﻢ ﺃﻭﱃ ﺍﻟﻌﻠـﻞ
ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻉ.(١٥٢)"....
) (١٥٠ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺝ ،١ :ﺹ.٥١ :
) (١٥١ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺝ ،١ :ﺹ.٥٩- ٥٨ :
) (١٥٢ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺝ ،٢ :ﺹ.٩٩- ٩٨ :
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ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﳕﺎﺫﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ:
 ﺍﳉﻤﻊ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ :ﺭﺟﺢ ﰲ ﺻﻔﺔ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻜﺴﻮﻑ ﺍﻟﺘﺨﻴﲑ ﺑـﲔ ﻫﻴﺌﺎـﺎ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ -ﺭﲪـﻪ ﺍﷲ ....":-
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺭﺃﻯ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻴﲑ ﻭﳑﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻄﱪﻱ،
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻭﱃ ﻓﺈﻥ ﺍﳉﻤﻊ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ").(١٥٣
 ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ :ﻛﻤﺎ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﻗﻞ ﺯﻣـﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﻜـﺎﻑ ،ﻓﻘـﺪ
ﻗﺎﻝ":ﺃﻣﺎ ﺃﻗﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﻜﺎﻑ ﻓﻌﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻧـﻪ ﻻ
ﺣﺪ ﻟﻪ ،ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﺫﻟﻚ :ﻓﻘﻴﻞ :ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ،ﻭﻗﻴﻞ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ ،ﻭﻗﺎﻝ
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻨﻪ ﺃﻗﻠﻪ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ،ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻳﲔ ﻣـﻦ ﺃﺻـﺤﺎﺑﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺸـﺮﺓ
ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﻭﺃﻥ ﺃﻗﻠﻪ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻟﻸﺛﺮ ،ﺃﻣﺎ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻃﻪ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻗﺎﻝ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻋﺘﻜﺎﻑ ﻟﻴﻠـﺔ؛ ﻭﺇﺫﺍ ﱂ
ﳚﺰ ﺍﻋﺘﻜﺎﻓﻪ ﻟﻴﻠﺔ ﻓﻼ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ؛ ﺇﺫ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺻﻮﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺇﳕﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ،
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﻓﻤﺎ ﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻋﻤﺮ  ﻧﺬﺭ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻜﻒ ﻟﻴﻠـﺔ
ﻓﺄﻣﺮﻩ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ --ﺃﻥ ﻳﻔﻲ ﺑﻨﺬﺭﻩ ،ﻭﻻ ﻣﻌﲎ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣـﻦ ﻫـﺬﺍ
ﺍﻷﺛﺮ").(١٥٤
 ﻻ ﳚﻮﺯ ﺗﺄﺧﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﻭﻗﺖ ﺍﳊﺎﺟﺔ :ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮ ﺃﻗـﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﰲ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻮﱄ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ":ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻦ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﺒﲔ ﺟﻨﺲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﺃﺻﻨﺎﻓﻬﻢ ﻭﻣﺮﺍﺗﺒﻬﻢ؛ ﻓﺈﻥ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋـﻦ
ﻭﻗﺖ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻻ ﳚﻮﺯ؛ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ -ﺗـﺄﺧﲑ
) (١٥٣ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺝ ،١ :ﺹ.١٥٣ :
) (١٥٤ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺝ ،١ :ﺹ.٢٣٠- ٢٢٩ :
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ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﻭﻗﺖ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺒﻠﻮﻯ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻳﻨﻘـﻞ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻨﻪ --ﺗﻮﺍﺗﺮﺍ ﺃﻭ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﰒ ﱂ ﻳﻨﻘﻞ ﻓﻘـﺪ ﳚـﺐ ﺃﻥ
ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﺣﺪ ﺃﻣﺮﻳﻦ :ﺇﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺷﺮﻃﺎ ﰲ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻟﻸﻭﻟﻴﺎﺀ
ﺍﳊﺴﺒﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ،ﻭﺇﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺷﺮﻃﺎ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﲤﻴﻴﺰ ﺻـﻔﺎﺕ ﺍﻟـﻮﱄ
ﻭﺃﺻﻨﺎﻓﻬﻢ ﻭﻣﺮﺍﺗﺒﻬﻢ؛ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻀﻌﻒ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻳﺒﻄﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻮﱄ ﺍﻷﺑﻌﺪ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ
ﺍﻷﻗﺮﺏ").(١٥٥
 ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺧﱪﺗﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ :ﺣﻴﺚ ﺭﺟﺢ ﰲ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﺪﺓ ﺍﳊﻤﻞ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﱵ ﺭﺁﻫﺎ
ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ":ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﺃﻃﻮﻝ ﺯﻣـﺎﻥ
ﺍﳊﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻓﻘﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﲬﺲ ﺳﻨﲔ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ
ﺳﺒﻊ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﲔ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ ﺳﻨﺘﺎﻥ ،ﻭﻗﺎﻝ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﻜﻢ
ﺳﻨﺔ ﻭﻗﺎﻝ ﺩﺍﻭﺩ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ) ،(١٥٦ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﺮﺟﻮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ،
ﻭﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﻫﻮ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩ ،ﻭﺍﳊﻜﻢ ﺇﳕـﺎ ﳚـﺐ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﳌﻌﺘﺎﺩ ﻻ ﺑﺎﻟﻨﺎﺩﺭ ﻭﻟﻌﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ").(١٥٧

א 
ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ:
ﺃﻭﻻ :ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ:
) (١٥٥ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺝ ،٢ :ﺹ.٩ :
) (١٥٦ﻧﺴﺐ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺇﱃ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﺪﺓ ﺍﳊﻤﻞ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ،ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﰲ ﺍﶈﻠﻰ ﻻﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﺃﻥ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﺪﺓ
ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﺗﺴﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ":ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﲪﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ"ﺍﶈﻠﻰ ،ﺝ:
 ،١٠ﺹ ،٣١٦ :ﻭﻗﺎﻝ":ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻓﻬﺬﺍ ﻋﻤﺮ ﻻ ﻳﺮﻯ ﺍﳊﻤﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒـﺪ
ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺃﰊ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ"ﺍﶈﻠﻰ ،ﺝ ،١٠ :ﺹ.٣١٧ :
) (١٥٧ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺝ ،٢ :ﺹ.٢٦٨ :

]<<ÝNLLS<†è^ßè<I{âMPNT<IÝ†¦<Iáæ†ÃÖ]æ<Ä‰^jÖ]<‚ÃÖ

٣٩٤

<

<
<
<
<
<
<
<
<
<
50

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2007/iss29/6

??? ????? ????? ??????? ?????? ??????? ????? ???? Alnoor:

×@ éîÏ@éÐÛûß@wèäßë@†–nÔ½a@òíbèãë@†èna@òía†i@lbn

ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 .١ﺗﺒﻴﻨﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺮﲨﺔ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  :-ﻣﱰﻟﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ،ﻭﲨﻌـﻪ
ﻟﻌﺪﺓ ﻋﻠﻮﻡ ،ﻫﻲ :ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﺍﳋﻼﻑ ،ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﺍﳊﺪﻳﺚ ،ﻋﻠـﻢ ﺍﻟﻜـﻼﻡ ،ﺍﻷﺩﺏ
ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻄﺐ ،ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﳌﻨﻄﻖ ،ﻭﰎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺸﻴﻮﺧﻪ ﻭﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﻭﺃﻫﻢ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ
ﻭﺳﲑﺗﻪ.
 .٢ﺗﺒﻴﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ :ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴـﺔ ﺑـﲔ
ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ ،ﻭﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻛﻤﺎ ﰎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻭﻏـﺮﺽ
ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ،ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ،ﻭﺃﻫﻢ ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟـﱵ
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻣﺆﻟﻔﻴﻬﺎ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻫﻲ:
 ﺷﺮﺡ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﻭﺎﻳﺔ ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ.
 ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻷﰊ ﺍﻟﻔﻴﺾ ﺃﲪﺪ ﺑـﻦ ﳏﻤـﺪ ﺍﻟﺼـﺪﻳﻖ
ﺍﻟﻐﻤﺎﺭﻱ.
 ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﺇﱃ ﲣﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﺇﺑـﺮﺍﻫﻴﻢ
ﺁﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ.
 ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﺘﺎﺑﻪ :ﺑﺪﺍﻳـﺔ ﺍﺘﻬـﺪ
ﻭﺎﻳﺔ ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ  -ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﺑـﻦ
ﺳﻌﻮﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ ،ﻟﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ.
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 .٣ﺫﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  -ﻣﻌﲎ ﺍﺻﻄﻼﺣﲔ ﻣﻦ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺳﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ،ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺒﲔ ﻣﻌﻨﺎﳘﺎ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻭﻻ ﻋﻨﺪ ﺫﻛﺮﳘﺎ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺓ،
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺀ.
 .٤ﺍﳌﻼﻣﺢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻨﻬﺞ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  -ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:


ﺑﻴﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻓﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻜﺘﺎﺑﻪ.



ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻭﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻭﻧﻘﺪﻩ ﻟﻸﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ.



ﲡﺮﺩﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﳌﺬﻫﺒﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ.



ﺇﺑﺮﺍﺯﻩ ﳌﻮﺍﺿﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ.



ﺇﺑﺮﺍﺯﻩ ﻷﺩﻟﺔ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.



ﺍﻹﳚﺎﺯ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﻞ.

 .٥ﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﻋﺮﺽ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ :ﺍﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮ ﺃﻣﻬﺎﺕ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺸﺮﻉ ﰲ ﺫﻛﺮ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻳﺬﻛﺮ ﳏﻞ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺃﻭﻻ ،ﰒ ﻳﺴﺘﻌﺮﺽ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻗـﻮﺍﻝ
ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ،ﻭﺃﺩﻟﺘﻬﻢ ،ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺎ ،ﻭﻳﱪﺯ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺳﺒﺐ ﺍﳋﻼﻑ ﺑـﲔ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﰲ
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ،ﻭﻳﺮﺟﺢ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ.
 .٦ﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﺫﻛﺮ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ :ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺼـﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘـﺎﺑﻌﲔ،
ﻭﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ،ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﺘﻬﺪﻳﻦ ﻛـﺎﻟﺜﻮﺭﻱ ،ﺍﻷﻭﺯﺍﻋـﻲ ،ﻭﺃﰊ ﺛـﻮﺭ،
ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ ،ﻭﺍﻟﻄﱪﻱ ،ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻛﺄﺻﺤﺎﺏ ﺃﰊ
ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻛﺮﻩ ﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
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ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺀ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ.



ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ.



ﺗﺮﻙ ﻋﺰﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻬﺎ.



ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﰲ ﻋﺮﺽ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ.

 .٧ﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﺫﻛﺮ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ:


ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺀ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ.



ﻋﺪﻡ ﺫﻛﺮ ﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻏﺎﻟﺒﹰﺎ.

 .٨ﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﺫﻛﺮ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ :ﱂ ﳜﺮﺟﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ،ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳـﺔ ﺑـﺎﳌﻌﲎ
ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ.
 .٩ﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:


ﺇﻏﻔﺎﻟﻪ ﻟﻠﺘﺮﺟﻴﺢ ﰲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﻫﺎ.



ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﲟﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗﻪ :ﺑﻞ ﺭﺟﺢ ﻣﺎ ﺭﺁﻩ ﺻﻮﺍﺑﺎ

ﻭﻗﺪ ﰎ ﺫﻛﺮ ﳕﺎﺫﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ.

 
א 
ﻧﻈﺮﹰﺍ ﻷﳘﻴﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ،ﻭﺗﺘﻤﻴﻤﺎ ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﺑﺬﻟﺖ ﳋﺪﻣﺘﻪ؛ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
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 ﲣﺮﻳﺞ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻭﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﻭﻓﻖ ﻣﻨﻬﺞ
ﻭﺍﺿﺢ ﻳﺒﻴﻦ ﰲ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﶈﺪﺛﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ
ﺣﻜﻤﻪ ،ﻣﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ ﺑﺪﻗﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ.
 ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﳉﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺘﺼﲔ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﻣﻨﻬﺞ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ
ﰲ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ،ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺇﱃ ﺃﺻﺤﺎﺎ ،ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣـﺎ
ﻭﻗﻊ ﻣﻦ ﺧﻄﺄ ﰲ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳍﺎﻣﺶ ﻻ ﺍﳌﱳ ،ﻭﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺃﻗـﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﺍﻟـﱵ ﱂ
ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﺍﳍﺎﻣﺶ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ،ﻭﺷـﺮﺡ ﺍﳌﺼـﻄﻠﺤﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﰲ ﺍﳍﺎﻣﺶ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﺑﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﳌﺆﻟﻒ
ﲟﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﰲ ﺍﳍﺎﻣﺶ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻓﻴﻪ ﲟﺼﻄﻠﺤﻪ ،ﻭﻋﻤﻞ
ﻓﻬﺎﺭﺱ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺁﻳﺎﺕ ﻭﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺁﺛـﺎﺭ ﻭﻣﺼـﻄﻠﺤﺎﺕ
ﻭﺃﻋﻼﻡ...ﺇﱁ.
ﻭﺍﷲ ﺍﳌﻮﻓﻖ،،
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אאא 
.١

ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮﻥ ﺍﻟﻴﻌﻤﺮﻱ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ،ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓـﺔ
ﺃﻋﻴﺎﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﺬﻫﺐ) ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ(.

.٢

ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺸﲑﺍﺯﻱ ،ﺍﳌﻬﺬﺏ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،
)ﻣﺼﺮ :ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻭﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺒﺎﰊ ﺍﳊﻠﱯ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ ١٣٩٦ ،ﻫــ١٩٧٦ ،ﻡ( ،ﻁ
.٣

.٣

ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ،ﺍﳌﺒﺪﻉ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﻨﻊ) ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺍﳌﻜﺘﺐ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ١٤٠٠ ،ﻫـ(.

.٤

ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﻠﺨﻤﻲ ﺍﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ ﺍﻟﺸﺎﻃﱯ ،ﺍﻻﻋﺘﺼـﺎﻡ) ،ﻣﺼـﺮ:
ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ(.

.٥

ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﻄﺎ ﺍﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ ،ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﺣﻞ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻓـﺘﺢ
ﺍﳌﻌﲔ) ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ( .

.٦

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻦ ﺯﻛﺮﻳﺎ ،ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺃﺑـﻮ
ﻋﻤﺮﻭ) ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ١٤١٥ ،ﻫـ ١٩٩٤ ،ﻡ( .

.٧

ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺃﺻﻴﺒﻌﺔ ﻣﻮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔـﺔ ﺑـﻦ ﻳـﻮﻧﺲ
ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ ﺍﳋﺰﺭﺟﻲ ،ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﰲ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻧﺰﺍﺭ ﺭﺿـﺎ
)ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ(.
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.٨

ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻠﻮﻱ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ ﺁﺷﻲ ،ﺛﺒﺖ ﺃﰊ ﺟﻌﻔﺮ ،ﲢﻘﻴـﻖ :ﻋﺒـﺪ ﺍﷲ
ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﱐ)،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ١٤٠٣ ،ﻫـ( ،ﻁ .١

.٩

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ،ﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺔ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﳍﺪﺍﻳـﺔ،
ﲢﻘﻴﻖ :ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻫﺎﺷﻢ ﺍﻟﻴﻤﺎﱐ ﺍﳌﺪﱐ) ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ(.

 .١٠ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ،ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺼﻐﲑ) ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ،
١٣٩٨ﻫـ ١٩٧٨ ،ﻡ(.
 .١١ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻴﺾ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻐﻤﺎﺭﻱ ﺍﳊﺴﲏ ،ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﰲ ﲣـﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳـﺚ
ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ،ﲢﻘﻴﻖ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﳌﺮﻋﺸﻠﻲ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ) ،ﺑﲑﻭﺕ :ﻋـﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘـﺐ،
١٤٠٧ﻫـ١٩٨٧ ،ﻡ( ﻁ . ١
 .١٢ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﳍﻴﺘﻤﻲ ،ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ
 .١٣ﺭﺣﺎﺏ ﻋﻜﺎﻭﻱ ،ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻓﻴﻠﺴﻮﻑ ﻗﺮﻃﺒـﺔ) ،ﺑـﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺮ ﺍﻟﻌـﺮﰊ،
١٩٩٩ﻡ( ،ﻁ .١
 .١٤ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺑﺸﲑ ﺇﻣﺎﻡ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺪﺧﻠﻴﺔ ﻣﻴﺴـﺮﺓ) ،ﺍﳋﺮﻃـﻮﻡ:
ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺐ  ١٤١٨ﻫـ ١٩٩٨ ،ﻡ( ،ﻁ .١
 .١٥ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺮﺯﺍﺧﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻏﺎﱐ ﺍﻟﻨﻤﻨﻜﺎﱐ ،ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺴﻊ) ،ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ :ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﳝﺎﻥ،
 ١٤٠٥ﻫـ( ،ﻁ .٢
 .١٦ﺻﺪﻳﻖ ﺣﺴﻦ ﺧﺎﻥ ،ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ ﺍﻟﻨﺪﻳﺔ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﻠﻲ ﺣﺴﲔ ﺍﳊﻠﱯ) ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ :ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ
ﻋﻔﺎﻥ١٩٩٩ ،ﻡ( ،ﻁ .١
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 .١٧ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻴﲏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ،ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺘﺜﺮﻳﺐ ﰲ ﺷـﺮﺡ
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺯﻳﻦ )ﺑـﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ،
٢٠٠٠ﻡ( ،ﻁ .١
 .١٨ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳋﺮﺷﻲ ،ﺷﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ) ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ( .
 .١٩ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﻳﺒﻚ ﺍﻟﺼﻔﺪﻱ ،ﺍﻟﻮﺍﰲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﺃﲪﺪ ﺍﻷﺭﻧـﺆﻭﻁ
ﻭﺗﺮﻛﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ) ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ١٤٢٠ ،ﻫـ٢٠٠٠ ،ﻡ(.
 .٢٠ﺳﺤﻨﻮﻥ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻮﺧﻲ ،ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ) ،ﻣﺼﺮ :ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ١٣٢٣ ،ﻫـ(
.
 .٢١ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﻜﺮﻱ ،ﺷﺬﺭﺍﺕ ﺍﻟـﺬﻫﺐ ﰲ
ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻷﺭﻧﺆﻭﻁ ،ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻷﺭﻧﺆﻭﻁ) ،ﺩﻣﺸـﻖ :ﺩﺍﺭ
ﺑﻦ ﻛﺜﲑ١٤٠٦ ،ﻫـ( ،ﻁ .١
 .٢٢ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺗﻘﺮﻳـﺐ ﺍﻟﻨـﻮﺍﻭﻱ،
ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ) ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ :ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ(.
 .٢٣ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺑﻦ ﳘﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ،ﺍﳌﺼﻨﻒ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻷﻋﻈﻤﻲ،
)ﺑﲑﻭﺕ :ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ١٤٠٣ ،ﻫـ(.
 .٢٤ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺁﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ،ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﺇﱃ ﲣﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺑﺪﺍﻳـﺔ
ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ،ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ ،ﻁ .٢
 .٢٥ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ،ﺍﳌﻐﲏ) ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ :ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ،
ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ :ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ(.
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 .٢٦ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ،ﺷﺮﺡ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﻭﺎﻳﺔ ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ) ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ١٤١٦ ،ﻫـ١٩٩٥ ،ﻡ( ﻁ.١
 .٢٧ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺷﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﻮﰲ ،ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﺼـﻨﻒ ﰲ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳـﺚ
ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻛﻤﺎﻝ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﳊﻮﺕ) ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ :ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺷﺪ١٤٠٩ ،ﻫـ( ،ﻁ
.١
 .٢٨ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ ﻭﻣﺼـﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ) ،ﺟﺪﺓ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ١٤١٣ ،ﻫـ١٩٩٣ ،ﻡ( ،ﻁ .١
 .٢٩ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ ،ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﰲ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺍﻟﺸـﺮﺍﺋﻊ،
)ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ :ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ(.
 .٣٠ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﺍﳌﲑﻏﻨﺎﱐ ،ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﺷﺮﺡ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﺉ،
ﻣﻄﺒﻮﻉ ﻣﻊ ﺷﺮﺡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ) ،ﻣﺼﺮ :ﺍﳌﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻣﲑﻳﺔ ﺑﺒﻮﻻﻕ ١٣١٨ ،ﻫــ( ،ﻁ
.١
 .٣١ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﳌﺮﺩﺍﻭﻱ ،ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻣﻦ
ﺍﳋﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ﲢﻘﻴـﻖ :ﳏﻤـﺪ ﺣﺎﻣـﺪ ﺍﻟﻔﻘـﻲ،
)١٣٧٧ﻫـ١٩٥٧ ،ﻡ( ،ﻁ .١
 .٣٢ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ ،ﺍﶈﻠﻰ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﳉﻨـﺔ ﺇﺣﻴـﺎﺀ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ) ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ(.
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 .٣٣ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﺘﺎﺑﻪ:
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﻭﺎﻳﺔ ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ  -ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ
ﺑﻦ ﺳﻌﻮﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ ١٤٠٩ ،ﻫـ .
 .٣٤ﳏﻤﺪ ﺍﻷﻣﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﺍﳉﻜﲏ ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ ،ﺃﺿﻮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ) ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ١٤١٥ ،.ﻫـ ١٩٩٥-ﻡ( .
 .٣٥ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﺮﻳﱯ ،ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻭﻓﻼﺳﻔﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺼﻞ ﺍﳌﻘﺎﻝ ﻭﺎﻓﺖ ﺍﻟﺘﻬﺎﻓﺖ،
)ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﱐ ١٩٩٢ ،ﻡ( ،ﻁ .١
 .٣٦ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺎﻣﻲ ،ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ﻣﺪﺍﺭﺳﻪ ﻭﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ  -ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﻭﲰﺎﺗﻪ،
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ ﺳـﻌﻮﺩ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ١٤١٤ ،ﻫـ ١٩٩٣ ،ﻡ.
 .٣٧ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺍﻟﺸﻬﲑ ﺑﺎﳊﻔﻴﺪ ،ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﺍﺘﻬﺪ ﻭﺎﻳﺔ ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ)،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ(.
 .٣٨ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺍﻟﺸﻬﲑ ﺑﺎﳊﻔﻴﺪ ،ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﺍﺘﻬﺪ ﻭﺎﻳﺔ ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻃﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺅﻭﻑ ﺳـﻌﺪ) ،ﺑـﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻴـﻞ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ :ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻫﺮﻳﺔ١٤٠٩ ،ﻫـ١٩٨٩ ،ﻡ( ،ﻁ .١
 .٣٩ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﲨﺎﻋﺔ ،ﺍﳌﻨﻬﻞ ﺍﻟﺮﻭﻱ ﰲ ﳐﺘﺼﺮ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ،ﲢﻘﻴﻖ:
ﺩ .ﳏﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ )ﺩﻣﺸﻖ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ١٤٠٦ ،ﻫـ( ،ﻁ .٢
 .٤٠ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺍﳉﻌﻔﻲ ،ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﺩﻳﺐ ﺍﻟﺒﻐﺎ) ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ ١٤٠٧ ،ﻫـ١٩٨٧ ،ﻡ( ،ﻁ. ٣
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 .٤١ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﳊﻄﺎﺏ ،ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳉﻠﻴﻞ) ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺮ،
١٣٩٨ﻫـ( ،ﻁ . ٢
 .٤٢ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻋﻲ ،ﺍﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻠﺔ ،ﲢﻘﻴـﻖ :ﻋﺒـﺪ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﳍﺮﺍﺱ) ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ١٤١٥ ،ﻫـ١٩٩٥ ،ﻡ(.
 .٤٣ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ ،ﺍﻟﺴﻴﻞ ﺍﳉﺮﺍﺭ ﺍﳌﺘﺪﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺣـﺪﺍﺋﻖ ﺍﻷﺯﻫـﺎﺭ،
ﲢﻘﻴﻖ :ﳏﻤﻮﺩ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺯﺍﻳﺪ) ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ١٤٠٥ ،ﻫـ( ﻁ.١
 .٤٤ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ ،ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺧﻴﺎﺭ ﺷـﺮﺡ
ﻣﻨﺘﻘﻰ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ) ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻴﻞ.(١٩٧٣ ،
 .٤٥ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻌﺒﺪﺭﻱ ،ﺍﻟﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻛﻠﻴـﻞ ﳌﺨﺘﺼـﺮ
ﺧﻠﻴﻞ) ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ( ،ﻁ .٢
 .٤٦ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﲔ ،ﺬﻳﺐ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴـﺔ )ﻭﻫـﻮ
ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﻟﻠﻘﺮﺍﰲ ،ﻭﻣﻄﺒﻮﻉ ﺎﻣﺸﻪ() ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ( .
 .٤٧ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﲔ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺍﳊﺠﺎﺝ ﺍﻟﻘﺸﲑﻱ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭﻱ ،ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﳏﻤﺪ
ﻓﺆﺍﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ) ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ(.
 .٤٨ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ ،ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻈﻨﻮﻥ ﻋﻦ ﺃﺳﺎﻣﻲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﻔﻨـﻮﻥ،
)ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ١٤١٣ ،ﻫـ ١٩٩٢ ،ﻡ( .
 .٤٩ﳛﲕ ﺑﻦ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ،ﲢﺮﻳﺮ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲏ ﺍﻟﺪﻗﺮ) ،ﺩﻣﺸﻖ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻘﻠﻢ ١٤٠٨ ،ﻫـ( ،ﻁ .١
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